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New records of spiders from pond littorals in the Czech 
Republic 
Vlastimil RUZIGKA & Michal HOlEC 
Abstract: New records of  spiders from pond littorals in the Czech Republic. Tmeticus 
affinis (BLACKWALL, 1855), Tetragnatha shoshone LEVI, 1981, Clubionajuvenis SIMON, 
1878, Marpissa CanestriniiNINNI, 1868, and Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) are 
new records for the Czech Republic. New data aboutEnoplognatha caricis (FICKERT, 1876), 
Theridion hemerobium SIMON,  1914, Rugathodes instabilis (0. P.  CAMBRIDGE, 1871), 
Tetragnatha striata L. KOCH, 1862, and Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) are given. 
The validity of the name Enoplognatha caricis (FICKERT, 1876) is supported. 
INTRODUCTION 
Various types of wetlands were studied in the Czech Republic: peatbogs 
(e.g.  KURKA  1990,  1995),  wet meadows  (RUZIGKA  1987) and  pond 
margins (MillER & OBRTEl 1975). We have focused our arachnological 
investigations on the still  overlooked habitat of pond littorals,  i.e.  plant 
communities  standing  permanently in  shallow water. We collected  the 
material inside the dense vegetation and on the water-facing side of the 
vegetation. 
The names of localities are given according to the Geographical 
lexicon of  the Czech Republic (NOV  AKOV  A 1991 ). The number of  the grid 
square (BUCHAR 1982) is given in parentheses (the map was published in 
Arachnologische Mitteilungen by RUZIGKA & HAJER 1996). The nomen-
clature follows the checklist of  the spiders of  the Czech Republic (BUCHAR 
et al. 1995); new records of spiders ofthe Czech Republic, not mentioned 
by  them, are marked by an asterisk (*). The authors' names are abbreviated 
(VR, MH). RECORDS AND DISCUSSION 
Enop/ognatha caricis (FICKERT, 1876) 
Steatoda caricis FICKERT, 1876: p.  28-29 
Enop/ognatha tecta KEYSERLlNG, 1884: p.  138, Tab. 6, fig.  86 
Enop/ognatha camtschadalica KULCZYNSKI, 1885: pp. 28-29; Tab. IX, fig. 9 
SIMON (1914): E.  caricis, pp. 283-285, fig. 533, p. 306 
SCHENKEL (1930): description of a male of E.  camtschadalica, pp.  6-9, fig. 3 
WIEHLE (1937): E.  caricis, pp. 209-210, figs 251-253 
LEVI (1957): E.  camtschada/ica =E. tecta,  pp.  10-15, figs 25, 28, 29, 34-37 
MILLER (1971): E.  caricis, p. 189-190, plate XXXIII, fig. 8 (probably redrawn from WIEHLE, 
1937) 
MERRETT &  SNAZELL (1975): E. caricis, redescription ofthe species, pp. 106-109, figs 6-11 
WUNDERLlCH (1976): E.  caricis auct., including SIMON, nec FICKERT =E. tecta, pp. 
102-103,  figs  17-22;  the  FICKERT's  description  is  considered  invalid,  the  name 
E.  tecta is recommended 
ROBERTS, M. J. (1985): E.  tecta, pp. 192-193, fig. 85d 
HEIMER & NENTWIG (1991): E. caricis, pp. 286-287, plate 129, figs 772.3-772.5 (probably 
at least fig. 772.4 redrawn from WIEHLE, 1937) 
PLATNICK (1993): E.  caricis and E.  tecta are considered separate species 
KOMPOSCH (1995): E.  tecta, p. 730-732, fig. 1 
KUPRYJANOVICZ (1997): E.  tecta, p.  185-187, figs 3-6 
Material: Sedlec (district of Bfeclav), Nesyt pond (7266), 2 June 1969, Igt. et coli. P. Kasal; 
Bulhary (7166),20 June 1970, 1  'i?, Igt. J. Rusek, coli. J. Buchar; Duba-Nedamov (5453), 
28 June 1995, 2'i?'j=', Igt. J. Buchar, 1995, 1c3', Igt. L. Beran, coli. J. Buchar; Pfeseka, Velky 
Tisy pond (6954), 26 May 1996, 16', Igt.  MH; Stara Hllna, Novy Vdovec pond (6955), 
1 June 1996, 1'j=',  Igt. VR, 18 June 1997, 2'j=''j=',  Igt.  MH; Lednice, Pastvisko u Lednice 
Nature Reserve (7166), 30 May 1997, 1'j=', Igt. MH. 
Material for comparison: USA, Connecticut, New Canaan Fairfield Co., April 1956, 16', Igt. 
M. Statham, det. H. Levi; USA, Wisconsin, Vemon County: TimberCooley, Coon Valley, 
May 1949, 2'j=''j=',  det. H.  Levi, both  coli.  American Museum of Natural History; USA, 
Michigan, East Lansing, 30 May 1929,16',10 July 1955,  1'j=',  det. H.  Levi, both coli. 
Museum of Comparative Zoology,  Harvard University, Cambridge; Russia, Magadan 
territory, 14'i?'j=',  Igt. et coli. Vu. Marusik. 
European specimens were compared with American and Russian ones. 
We did not find any differences in the structure of the male pal pal organs, 
epigyne and vulva. 
American population of E.  caricis prefer "more or less dry ground on 
culture  influenced  places  in  Newfoundland"  (HACKMAN  1954 in  LEVI 
1957). The populations from East Asia prefer terrestrial  and often man 
made habitats, and the species is very common in the Magadan surroundings 
2 and on Kurile Islands (MARUSIK in litt.). However, all sites mentioned are 
not far from the seacoast (and exhibits probably high air humidity). The 
European populations inhabit exclusively thewetlands (all literature sources 
cited). We recorded E. caricis in littoral stands of  the fish ponds, consisting 
of dense tussocks of sedge grass, especially Carex e/ata. It builds its little 
web in the lower part of  the tussocks in the space in a leaf bend; not under 
the overhanging leaves (it is hard to obtain material by beating), not higher 
up in the tussock (it is hard to obtain the material by sweeping). The material 
is only obtainable by picking up individuals while  wading through high sedge 
grass growths in the water. M. Holec recorded five females with light yellow 
brown cocoons during one hour of such examinations. 
Ze/otes  puritanus CHAMBERLlN, 1922 represents a very similar case of 
different ecological demands in  Europe and North America (RUZICKA in 
press). This species inhabits exclusively original habitats, rocks and rock 
steppes in  Europe, while in  North America it inhabits a wider range of 
habitats. Specimens have been collected in pitfall traps, in aspen, fir, scrub 
oak, lodgepole and ponderosa pine, and black spruce forests, in beach litter, 
meadows  pastures, prairies, sagebush, and under  logs and rocks (PLATNICK 
& SHADAB 1983). 
FICKERT's description (FICKERT 1876)  is clearly insufficient, but this is 
not an  exception  among  the  descriptions from the nineteenth  century. 
E.  SIMON must have been in contact with C. FICKERT, he probably saw 
either a drawing or the actual material. WUNDERLlCH (1976) suggested 
the synonymy: E. caricis sensu SIMON = E. tecta. MERRETT & SNAZELL 
(1975) verified that the material deposited in SIMON's collection under the 
label E. caricis is the species material mentioned by SIMON under  the name 
"E.  caricis (FICKERT)" (SIMON 1914, p.  306). This is the species which 
presently has been found on several places in Europe and which we try to 
name properly.  It  means:  E.  caricis  sensu  SIMON  = E.  caricis  sensu 
FICKERT. The valid name must be Enop/ognatha caricis (FICKERT, 1876). 
Theridion hemerobium SIMON, 1914 
Still recorded for Czechia only by KASAL (1982) ( Theridion antus/), BUCHAR 
(1989) and KURKA (1997). In fact, it is quite common in all littoral vegetation, 
in sedge grass and reed-mace growth. Small wooden foot-bridges passing 
through littoral growths give good opportunities to collect it. 
3 Rugathodes instabilis (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
Up to presenttime recorded from Czechia only by BUCHAR (1989). For the 
map of distribution see in  RUZICKA (1990). We register more than ten 
records from all parts ofthe Czech Republic. Usually collected together with 
T.  hemerobium, but not so abundant. 
* Tmeticus affinis (BLACKWALL, 1855) 
Material: Struzna, Zeleny Rybnik pond (5844), 13 June 1997, 3  ~  ~, Igt. VR, det. Jan Buchar. 
Water-facing side of dense sedge grass. 
*Tetragnatha shoshone LEVI, 1981 
Material: Sedlec (district of Breclav), Nesyt pond (7266), 16 July 1996, 1  ~  1 juv., Igt. VR, 18 
July 1996,16', Igt. R. Luean, 30 May 1997, 1  ~ 2juv., Igt. MH; Lazne Bohdanec, Bohdaneesky 
Rybnikpond (5960), 24 May 1997, 16'  5~~ 1  juv., Igt. MH &  VR; Doksy-Brehyne, Brehyr'isky 
Rybnik pond (5454), 7 June 1997, 1a  2~~ 2 juv., Igt. MH; Chabarovice, small water pool 
(5349),12 June 1967,  1~, Igt. MH. 
Reported for Europe for the first time by UHL et al. (1992) from Germany, 
Hungary and Roumania, then from Austria by KOMPOSCH (1995). We 
found it mostly on water-facing side of reed vegetation. 
Tetragnatha striata L. KOCH, 1862 
Material: Suchdol nad  Luznicf,  sand pit (7155),13 July 1994, 1d'  1~, Igt.  F.  Samu, coli. 
J. Buchar, 5 July 1996, 2~~,  Igt. VR;Zinkovy, Zinkovsky Rybnik pond (6546), 23 July 1996, 
16'  4~~, Igt. VR;  Lednice-Nejdek, small water pool (7166),  16 July 1996, 2 juv., Igt. VR; 
Stl'ibrec, Novorecke Mocaly marshes, water pools in inundation area of Nova Reka channel 
(6955),27 May 1997, 1  a, Igt. MH;Ceske Budejovice (6952), Vrbenske Rybniky ponds Nature 
Reserve, 17. June 1997, 16', Igt. MH; Stara Hlina, Novy Vdovec pond (6955), 28 June 1997, 
1~, Igt. MH. 
On water-facing side of reed and reed-mace vegetation. 
Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) 
Material: Lomnice nad Luznici-Luznice, Potesil pond (6954), 5-21  May 1978, 16', Igt. VR 
(DUFFEY 1995); Stara Hlina, NovyVdovecpond (6955), 26 May-13 June 1996, 166'a  3~~, 
Igt. MH; Preseka, Velky Tisy pond (6954), 1 June 1996, 1 a, Igt. MH; Stfibrec, Novorecke 
Mocaly marshes (6955),27 May-1 June 1997, 2~~,  Igt. MH; Hradeany, Hradcansky Rybnik 
pond (5354), 7-12 June 1997, 3 aa  1~, Igt. MH; Doksy-Brehyne, Brehyr'isky Rybnik pond 
(5454), 7 June 1997, 1  ~, Igt. MH. 
Prevailing part of the material was obtained by use of floating desk traps 
(RUZICKA 1982) among sedge grass, and also on floating leaves of  yellow 
water lilies (Nuphar luteum). 
4 *Clubionajuvenis SIMON, 1878 
Material: Sedlec (district of Bi'eclav)(7266), Nesyt pond, 16 July 1996, 3<j><j>,  Igt. VR, 30 May 
1997,10' 3n,  1 juv., Igt. MH; Doksy-Bfehyne (5454), Bfehynsky Rybnikpond, 7 June 1997, 
1<j>,  Igt. MH. 
On water-facing side of reed vegetation. 
NEMENZ (1967) presented continuous distribution of  this species in western 
Europe, and isolated records in Austria and in Roumania. 
*Marpissa canestrinii NINNI, 1868 
Material: Lednice (7166), Pastvisko u Lednice Nature Reserve, 30 May 1997, 1  <j>,  Igt. MH. 
In rich growth consisting from sedge grass and reed mace. 
NEMENZ (1967) composed the map of distribution of this mediterranean 
species. The occurrence near  Lednice represents the most northern record 
in Central Europe. 
*Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) 
We register more than 15 records from all parts of the Czech Republic. It 
makes  its  webs  above the  water surface  in  various  types  of marshy 
vegetation, such as reed and sedge grass growth, it is also abundant under 
overhanging grass on the bank of channels. 
CONCLUSIONS 
Pond  littorals  host  a  specific  spider  assemblage.  According  to  the 
unaccessibility of  this habitat, some of its inhabitants are considered to be 
rare.  We  documented,  that  Theridion  hemerobium  and  Theridiosoma 
gemmosum,  for example,  are quite widespread in  the Czech  Republic. 
Some species, widespread in humid maritime climates, can exhibit narrower 
niches in continental climates in Central Europe, where they inhabit exclusively 
the most humid habitats in  pond littorals; this is the case in  Rugathodes 
instabilis, Do/omedes plantar  ius and Clubionajuvenis. 
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Boden- und  baumstammbewohnende  Linyphiidae  des 
Hienheimer Forstes (Bayern) (Arachnida: Araneae) 
Ulrich SCHULZ & Thomas SCHMIDT 
Abstract:  Soil- and trunk-inhabiting  Iinyphiids of the Hienheimer Forst (Bavaria, 
Germany). This paper presents some results of a forest ecology research project by  the 
University of Munich's faculty of Forestry, involving the comparison of forests designed to 
reflect varying degrees of naturalness. Spiders on the ground and on trunks in four different 
forests in  the Hienheimer Forst were caught with  24  ground photo eciectors, 8 arboreal 
eciectors and with 40 pitfall traps. Habitat requirements were measured and analysed with 
particular attention to forest soil. Abiotic parameters and the structure of the litter layer were 
recorded. The most frequent spiders were the Linyphiidae, Agelenidae and Amaurobidae. 
63 species of the family Linyphiidae were caught. One half of the Linyphiidae-species could 
be found  on  trunks of oak and spruce (eclector fauna).  In  terms of the number of spider 
species and in the portion of rare and endangered species there were almost no differences 
between commercial forest areas and conservation areas. The differences are not as great 
as the original classification according to closeness to the natural state had led us to expect. 
Key  words:spiders,  linyphiidae, different trap-systems, soil, stem, nature forest reserves, 
managed forests, habitat requirements 
EINLEITUNG 
Seit  1992  widmet  sich  ein  waldokologisches  Forschungsprojekt  der 
Forstwissenschaftlichen Fakultat in Freising dem Vergleich von Natur-und 
Wirtschaftswaldern in Bayern. Dabeiwerden Naturwalder(Totalreservate) 
mit bewirtschafteten Flachen anhand derWaldstrukturen, der Vegetations-
auspragungen, der Bodeneigenschaften und an hand verschiedener Faunen-
elemente verglichen (siehe auch AMMER et al.  1994). Die Wirbellosen-
Fauna  auf Probeflachen  im  Hienheimer  Forst  (Niederbayern)  wurde 
besonders intensiv untersucht (SCHULZ 1996). Dabei kamen die Web-
spinnen wegen ihrer Bedeutung als wichtige Pradatoren (WEIDEMANN 
1986) und als Bioindikatoren (DOROW et al.  1992, KIECHLE 1992) zur 
genaueren Auswertung. 
8 UNTERSUCHUNGSGEBIETE 
Der Hienheimer Forst liegt im Landkreis Kelheim auf der Frankischen Alb 
zwischen Donau und AltmOhl (Hohe 420 - 470 m NN). Ein gemar..igt sub-
kontinentales Klima mit Jahresdurchschnittstemperaturen von 7,5 - 8,0 °C 
und mittlerem Jahresniederschlag von 650-730 mm pragt das Gebiet. Das 
Ausgangssubstrat fOr Parabraunerden sind die Massen- und Schichtkalke 
des Weissen Jura (Maim) mit ihren Lor..lehmauflagen. 
Aus dem zusammenhangenden Waldgebiet wurden vier Teilgebiete 
verschiedener "Natumahe" gezielt herausgegriffen. Die Naturnahe bzw. 
-feme wird hier Ober die Bestockung (z.B. durch standortsfremde Fichte) 
und den Einflur.. des Menschen (z.B. Belassen von Totholz, Zulassen der 
natOrlichen Sukzession, hOherer Holzvorrat)  definiert. FOrdie Untersuchung 
wichtige Kenndaten der vier Waldgebiete sind in Tab. 1 zusammengefar..t 
(siehe auch AMMER et al. 1994; SCHULZ 1996). 
MATERIAL UNO METHODEN 
Da jeder Fallentyp nur bestimmte Lebensformtypen erfassen kann, wurde 
eine Kombination verschiedener, sich erganzender Fallen eingesetzt. Die 
Webspinnen  wurden  insgesamt  mit  24  Bodenphotoeklektoren  (6  je 
Waldflache), 40 Barberf~lIen (10 je Waldflache) und 8 Stammeklektoren 
(zwei  je  Waldflache)  erfar..t.  Als  FangflOssigkeit  diente  Glykol  in  den 
Bodenphotoeklektoren  sowie  Formol  in  den  Stammeklektoren  und 
Barberfallen. Erganzend fOhrte T. SCHMIDT Handfange mittels Abklopfen 
von Asten und Absuchen von Stammen durch (SCHMIDT 1994). 
Die aussortierten Spinnen wurden zuerst in Isopropanol und spater in 
Ethanol  OberfOhrt.  Bei  den  Baldachinspinnen (Linyphiidae) erfolgte die 
Bestimmung biszurArtdurch T. SCHMIDT (1994)undz.T. durchT. BLlCK 
(siehe SCHMIDT 1994) nach den SchlOsseln von HEIMER & NENTWIG 
(1991), LOCKET & MILLlDGE (1951, 1953), LOCKET et al.  (1974) und 
nach Einzelarbeiten (siehe bei SCHMIDT 1994). Zur Auswertung kamen 
hauptsachlich die Fange aus dem Zeitraum 05.1993 bis 10.1993 (genauer 
bei SCHMIDT 1994). Die Bewertung der  Linyphiidae-Arten nach Seltenheit 
erfolgte aufgrund der Einteilung von  BLlCK & SCHEIDLER (1991) und 
BLlCK  et al. (1995). Samtliche Spinnen sind in der  zoologischen Sammlung 
des Lehrstuhls fOr Landnutzungsplanung und Naturschutz (Freising) auf-
bewahrt  und einsehbar. Die Nomenklatur  richtet sich nach PLA  TN  ICK (1993). 
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Abb.1 : Prozentuale Anteile der haufigsten Spinnenfamilien an den Gesamt-
fangen; n (ges) =  9781 
ERGEBNISSE 
Insgesamtwurden 10.434 Spinnen bearbeitet. Davon konnten 9.781 ihren 
Familien zugeordnet werden. Die restlichen waren entweder beschadigt 
oder noch nicht  zu determinierbaren Imagines ausgereift (SCHMIDT 1994). 
Familien mit einem Anteil von mehr als 4% am Gesamtspinnenfang sind in 
Abb. 1 mit ihren prozentualen Anteilen dargestellt. Hier zeigt sich, daP.. ca. 
2/3 all er gefangenen Araneae zu den Linyphiidae (25%), Agelenidae (20%) 
oder Amaurobidae (18%) gehoren. Die restlichen Individuen verteilen sich 
uber die unterschiedlichsten Familien, wie z.B. Krabben-, Wolf-, Spring-, 
Sack-, Radnetz-, Strecker- und Sechsaugenspinnen. 
Im  Folgenden  wird  nur  noch  auf die  Linyphiidae  (Baldachin- und 
Zwergspinnen) als  individuen- und  artenreichste Spinnenfamilie dieser 
Untersuchung eingegangen. Von den 2.315 Baldachinspinnen gehen 1.367 
in die Auswertung ein, da lediglich Adulte mitvoll ausgepragten Geschlechts-
organen bis zur Art bestimmt werden konnten. Insgesamt wurden 64 Arten 
aus 38 Gattungen festgestellt (siehe Tab. 2; in Tabelle 2 sind zusatzlich die 
Barberfallenfange aus dem Jahr 1992 eingetragen. Diese sind nur bedingt 
mit den restlichen Oaten vergleichbar, weil1992 in dem Naturschutzgebiet 
Ludwigshain noch keine Barberfallen installiertwaren. Bei Vernachlassigung 
der  1992-Daten  wurden  die  beiden  Arten  Unyphia  hortensis  und 
Walckenaeria acuminata fehlen.) 
11 DISKUSSION 
Im Boden-und Baumstammbereich der untersuchten Waldflachen sind die 
Linyphiidae die individuenreichste Spinnenfamilie (25 % in Abb. 1). Obwohl 
die Flachen des Hienheimer Forstes kraut- und strauchschichtarm sind, ist 
die festgestellte Zahl von 63  Arten innerhalb der Baldachin-und Zwergspinnen 
mit den Ergebnissen aus anderen (oft strukturreicheren) Waldern Deutsch-
lands vergleichbar.ln einem krautreichen Kalkbuchenwald (GoUingerWald) 
wurden z.B. 69 Arten aus dieser Familie gefangen (STIPPICH 1986, nach 
SCHAEFER 1995). IRMLER & HEYDEMANN (1988) fanden in insgesamt 
8 verschiedenen Waldern Schleswig-Holsteins 66 Linyphiidae-Arten. 
Vergleich der Boden- und Baumstammfange 
Naturlich hangt das erfar..te Spektrum der Spinnenfauna entscheidend von 
den eingesetzten Fangmethoden ab. Dies wird durch Tabelle 2 illustriert, in 
der sich  die Fange der 40 Barberfallen, 24 Bodenphotoeklektoren und 
8 Stammeklektoren gegenseitig erganzen (die Handfange waren wenig 
ergiebig und konnen vernachlassigt werden; siehe SCHMIDT 1994). So 
dominiert z.B. die Art Pe/ecopsis e/ongata  in  den Fangen der Stamm-
eklektoren, wurde aber bei alien anderen Fallentypen gar  nicht  erfar..t. Dies 
stimmt mit ihrem in  der Literatur genannten Anspruch  als Stamm und 
BaumwipfelbewohnerOberein (HANGGI et al. 1995). Auch die Bodenphoto-
eklektoren und die  Barberfallen trugen jeweils neue, nur  mit  ihnen gefangene 
Spezies zur  Artenliste beL Ausschlier..lich mit Bodenphotoeklektoren wurde 
z.B. Pseudocarorita thaleri gefangen. Dem steht die nur in Barberfallen 
festgestellteArt Gongylidiellum latebricola gegenOber, die auch bei HANGGI 
et al. (1995) als v.a. Moos, Streu-und Krautschicht bewohnend angegeben 
wird. 
Auf die besondere Bedeutung der Baumstamme fOr  die Linyphiiden-
zonose  deutet hin,  dar..  alleine  mit 8  Stammeklektoren  bereits  31  der 
insgesamt 64 Linyphiidaearten erfar..t wurden  (in  Tab. 2  feU  gedruckt). 
Darunter waren 23 Arten, die sowohl  an  Baumstammen, als auch am 
Waldboden in die Fallen gingen. Sieverdeutlichen dieflier..enden Obergange 
zwischen Boden und Baumlebensgemeinschaften sowohl in zeitlicher als 
auch in raumlicher Hinsicht. Acht Arten wurden ausschlier..lich an Baum-
stammen gefangen (in Tabelle 2 mit Sternchen versehen), darunter die 
relativ seltenen Pelecopsis elongata (Rote Liste: 3) und Cineta gradata 
(Rote Liste: OS; BLlCK & SCHEIDLER 1992). ALBERT (1976) konnte in 
einem Buchenwald 49 von 85 Spinnenarten ausschlier..lich an Stammen 
12 nachweisen (bei Auswertung aller Spinnenfamilien). Man kann vermuten, 
da!?> auch im Hienheimer Forst beim Einsatz von mehr Stammeklektoren 
noch mehr Arten ausschlie!?>lich an Stammen festzustellen waren. Die stark 
strukturierte  Borke  der  befangenen  Eichen  und  Fichten  scheint  fOr 
obligatorische und fakultative Besiedler die ben6tigten Raumstrukturen und 
zusagende mikroklimatische Verhaltnisse zu  bieten, so wie es  BRAUN 
(1992) und SIMON (1995) fOr Kiefernrinden aufzeigen. FOr einige der hier 
erfa!?>ten Arten wird die Anpassung an Rinden durch WUNDERLlCH (1982) 
belegt. So beschreibt er z.B.  Lepthyphantes minutus als  Netzbauer an 
Rinde und in Rindenspalten. Andere Besiedelungsfaktoren wie Konkurrenz 
und  Feinddruck sind  schwer abzuschatzen, aber die  individuenreichen 
Beifange der Stammeklektoren iIIustrieren zumindest das ausreichende 
Nahrungsangebot fOr Spinnen (siehe SCHULZ 1996). 
In  Zusammenhang  mit  den  Stammeklektoren  mu!?>  aber  auch  die 
Bewertung der Seltenheiten kritisch gesehen werden. Vielleicht ist es kein 
Zufall, da!?> gerade die beiden seltensten Arten (Cineta gradata, Pelecopsis 
elongata)  ausschlie!?>lich  mit  Stammeklektoren  erfa!?>t  wurden.  Dieser 
moderne F  allentyp wurde seit seiner Etablierung durch FUNKE (1971 ) erst 
relativ wenig zu  Spinnenauswertungen eingesetzt (z.B.  durch  BRAUN, 
1992 und SIMON, 1995 an Kiefern). M6glicherweise sind die Arten tatsachlich 
gar nicht so selten, sondern bisher nur nicht in ihrem eigentlichen Habitat 
abgesch6pftworden (dies wird bei Cineta gradata bereits durch die Einstufung 
in  OS  berOcksichtigt;  siehe  BLlCK  & SCHEIDLER  1992).  Ahnliche 
Vermutungen hatte wohl  WUNDERLlCH (1982), wenn er die - auch im 
Hienheimer Forst prasente - Art  Troxochrus nasutus als "vermeintlich" 
selten einstuft. 
Vergleich der Waldgebiete 
Beim Vergleich der zwei Wirtschaftswalder mit den Naturwaldern anhand 
der Linyphiidae-Lebensgemeinschaften zeigen sich folgende Tendenzen: 
Alle vier Waldgebiete weisen mit 39 bis 43 Arten ahnlich hohe Artenzahlen 
auf(siehe  Tab. 2 unten). Auch bei Betrachtung derwenigen Rote ListeArten 
ergeben sich keine gro!?>en Unterschiede zwischen Natur-und Wirtschafts-
waldern (siehe Tab. 2 unten; man beachte dabei, da!?> die Arten mit dem 
Status 4S und OS nicht unbedingt nachgewiesen selten sind, siehe dazu 
BLlCK & SCHEIDLER 1992). 
13 ->. 
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Tab.  2:  Erfa~te Baldachin- und  Zwergspinnenarten  und  ihre  Fangzahlen  in  den  Fallensystemen  bzw.  in  den  vier  Waldgebieten  des 
Hienheimer  Forstes;  felt  gedruckt  sind  Arten,  die  an  Baumstammen  erfa~t wurden;  mit  einem  Sternchen  versehen  sind  Arten,  die 
ausschlier..lich an  Baumstammen erfar..t wurden. Bei den Gesamtartenzahlen sind in  Klammern zusatzlich die  Barberfallen-Fange 1992 
berucksichtigt 
Legende:  OS = wahrscheinlich verschollen, 3 = gefahrdet, 4S = potentiell gefahrdet durch  Seltenheit;  4R  = potentiell gefahrdet durch 
Ruckgang; NWR = Naturwaldreservat, NSG = Naturschutzgebiet, WW = Wirtschaftswald (weiteres siehe Text). 
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Abacoproeces saltuum (L.KOCH, 1872)  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  4S 
Agyneta conigera (O.P.-CAMBR, 1863)  14  3  4  6  1  1  0  9  4  0 
Agyneta ramosa JACKSON, 1912  3  0  1  2  0  0  1  2  0  0 
Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841)  6  5  0  1  0  0  0  5  1  0 
Asthenargus paganus (SIMON, 1884)  6  1  0  1  4  2  2  1  1  0 
Centromerus aequalis (WESTRING,  1851)  2  0  2  0  0  0  0  2  0  0 
Centromerus cavernarum (L.KOCH, 1872)  84  5  42  8  29  14  20  46  4  0  4S 
Centromerus serratus (O.P.-CAMBR., 1875)  17  11  2  4  0  4  2  11  0  0 
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)  10  1  3  5  1  1  4  5  0  0 
Ceratinella brevis (WIDER, 1834)  28  7  3  7  11  3  4  21  0  0 
Cineta gradata (SIMON, 1881)*  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  OS 
Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambr., 1863)  44  4  9  17  14  6  15  14  9  0 Diplocej>halus picinus (BLACKWALL  1841)  104  7  34  62  1  42  37  25  0  0 
Drapetisca social  is (SUNDEVALL  1833)  33  6  7  10  10  1  1  0  22  9 
Entelecara erythropus IWESTRING  1851)"  7  7  0  0  0  0  0  0  7  0 
Erigone atra BLACKWALL  1833  10  3  2  2  3  1  0  4  3  2 
Eriaone dentipalpis /WIDER  1834)  3  1  1  0  1  0  0  0  2  1 
Erigonella hiemalis (BLACKWALL  1841)  4  0  0  2  2  0  1  3  0  0 
Gonatium rubellum (BLACKWALL  1841)  22  10  5  7  0  5  7  3  6  1 
Gonavlidiellum edentatum MILLER  1951  2  0  2  0  0  0  1  1  0  0  4S 
Gongylidiellum latebricola (O.P.-CAMBR.  1871)  13  2  0  0  11  5  8  0  0  0 
Labulia thoracica (WIDER  1834)"  6  2  3  0  1  0  0  0  6  0 
Lepthvphantes alacris (BLACKWALL  1853)  14  3  4  3  4  1  0  0  13  0 
Lepthvphantes flavipes (BLACKWALL  1854)  109  9  29  36  35  74  27  6  1  1 
Lepthyphantes lepthvphantiformis (STRAND  1907)  8  2  2  4  0  2  0  6  0  0  4S 
~  Lepthvphantes minutus (BLACKWALL  1833)"  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 
(J'I 
Lepthvphantes pallidus (O.P.-CAMBR.  1871)  38  4  8  21  5  22  8  8  0  0 
Lepthvphantes tenebricola (WIDER  1834)  9  0  2  2  5  8  1  0  0  0 
Linvphia hortensis SUNDEVALL  1830  2  0  1  0  1  2  0  0  0  0 
Macrargus rufus (WIDER  1834)  62  2  11  13  36  27  4  31  0  0 
Maso sundevalli (WESTRING  1851)  28  1  7  1  19  13  2  12  0  1 
Mecopisthes silus (O.P.-CAMBR.  1872)  34  0  2  2  30  6  4  24  0  0 
Meioneta innobatilis (O.P.-CAMBR.  1863)  9  0  2  0  7  0  2  1  6  0  4S 
Meioneta rurestris (C.L.KOCH  1836)"  6  5  0  0  1  0  0  0  6  0 
Micrargus herbigradus (BLACKWALL  1854)  94  18  25  28  23  39  34  20  0  1 
Microneta viaria (BLACKWALL  1841)  19  1  4  14  0  3  3  12  1  0 
Moebelia penicillata IWESTRING  1851)  38  10  9  17  2  0  0  14  24  0 
Neriene emphana (WALCK  .•  1841)  13  5  2  5  1  1  0  0  8  4 Fortsetzung Tab. 2 
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-..  Neriene peltata (WIDER, 1834)  9  4  0  5  0  0  0  1  8  0 
(J) 
Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850)  8  3  3  2  0  0  0  3  5  0 
Panamomops affinis MILLER& KRATOCHVIL, 1939  46  10  29  7  0  17  11  16  2  0  4R 
Pelecopsis elongata (WIDER, 1834)*  16  0  0  0  16  0  0  0  16  0  3 
Pityohyphantes phrygianus (C.L.KOCH, 1836)  7  0  0  3  4  3  0  0  2  2 
Poeciloneta globosa (WIDER, 1834)*  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 
Porrhorrvna call1>belli F.O.P.-CAfv18R, 1894  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  45 
Porrhomma microphtalmum (O.P.-CAMBR, 1871)  8  6  0  2  0  0  0  1  7  0 
Porrhomma pallidum JACKSON, 1913  7  2  1  1  3  1  1  3  2  0 
Pseudocarortta thaleri (5AARI5TO, 1971)  17  0  1  6  10  0  0  17  0  0  45 
Saaristoa abnorms (BLACKWALL, 1841)  16  8  1  6  1  3  9  3  0  1 
Tapinocyba pallens (O.P.-CAfv18R., 1872)  117  12  27  11  67  24  20  73  0  0 
Thyreosthenius parasiticus (WESTRlNG, 1851)  9  9  0  0  0  0  0  8  1  0 
Trematocephalus cristatus (WIDER, 1834)*  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 Troxochrus nasutus SCHENKEL  1925  27  3  8  2  14  1  0  19  7  0  4S 
Walckenaeria acuminata BLACKWALL  1833  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
Walckenaeria alticeps (DENIS  1952)  17  0  5  2  10  7  5  5  0  0 
Walckenaeria antica (WIDER  1834)  10  0  2  4  4  2  1  7  0  0 
Walckenaeria atrotibialis (O.P.-CAMBR.  1878)  7  2  1  1  3  1  6  0  0  0 
Walckenaeria comiculans (O.P.-CAMBR.  1875)  62  16  16  28  2  15  22  25  0  0 
Walckenaeria cucullata (C.L.KOCH  1836)  3  0  2  0  1  1  2  0  0  0 
Walckenaeria dysderoides_(WIDER  1834).  2  0  1  0  1  1  1  0  0  0 
Walckenaeriamitrata (MENGE  1868)  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0 
Walckenaeria obtusa BLACKWALL  1836  17  2  9  2  4  7  2  8  0  0 
Gesamtartenzahl  ~  39  42  40  43 
(+2)  (+2)  (+3) 
Gesamtindividuenzahl  1314  212  335  363  404  367  270  476  178  23 
Anzahl Rote-Liste-Arten  3  7  4  7 
....>. 
-....J Oar.. die kleinen Baldachin- und Zwergspinnen bezOglich ihrer Artenzahlen 
zwischen den  untersuchten Waldgebieten  unterschiedlicher Naturnahe 
kaum  differenzieren,  ist  Ober  ihre  Lebensraume am  Baumstamm  und 
Waldboden erklarbar. Wie oben bereits erortert, spielen im  Lebensraum 
Baumstamm die Rindenstrukturen eine mar..gebliche Rolle. Baumarten mit 
stark  skulpturierter  Rinde  (Eiche,  Fichte,  Larche)  treten  in  alien  vier 
Untersuchungsgebieten zu mindestens 30 % auf  (siehe Tab. 1) und wOrden 
auch  keine  gror..en  Unterschiede  zwischen  den  stammbesiedelnden 
Spinnenzonosen erwarten lassen. 
Die  AnsprOche  der  Linyphiidae  an  den  Waldboden  konnen  nach 
TRETZEL (1952), UETZ (1991), RIECHERT & GILLESPIE (1986), DUFFEY 
(1966),  BROWN  (1981),  MARTIN  (1987) und  anderen Autoren  auf die 
Faktoren  Feuchtigkeit,  Belichtung,  Vegetationsart  und  Zustand  der 
Laubstreuauflagen (neben weiteren Raumstrukturen) eingeengt werden. 
Diese Faktoren wurden innerhalb dervierWaldflachen im direkten Einzugs-
bereich der  Spinnenfallen auf  quadratmetergror..en Flachen detaill  iert kartiert 
(SCHULZ 1996). Es ergab sich eine gleiche Vielfalt an "raumspendenden" 
Streuauflagen, heterogenen Laubzusammensetzungen und damit einher-
gehenden mikroklimatischen Variationen in  den Wirtschafts- und Natur-
waldern. Unabhangig von den variierenden Humusformen Mull bis mull-
artigem  Moder waren  die  Streuauflagen  in  vertikaler  und  horizontaler 
Dimension gleich heterogen ausgepragt (SCHULZ 1996). Wie stark die 
Artenzahl  der Bodenspinnen  von  Streutiefe  und  -komplexitat abhangt, 
belegte auch UETZ (1979) in amerikanischen Waldern. Zusatzlich waren 
alle vier  Waldbestande im Zeitraum der Datenaufnahme relativ geschlossen 
und boten ein gleichmar..iges Waldinnenklima. 
Durch heterogene Streuauflagen und Streu-Zwischenraume, Stellen 
unterschiedlicher Bodenfeuchte und Windexposition variiertdas Mikroklima 
kleinraumig, so dar.. sich eine Vielzahl der durch "ballooning" hochmobilen 
Kleinspinnen  einnischen  kann.  In  Kombination  mit  den  kleinraumigen 
Strukturen, hohem Nahrungsangebot und vergleichbarem Pradatorendruck 
konnen die Bodenspinnen diese Habitatbedingungen und die der Baumrinden 
offensichtlich nutzen, unabhangig davon, ob der Wald der Holzproduktion 
dient  oder  nicht.  Dies  waren  Erklarungen  dafOr,  dar..  die  Lebens-
gemeinschaften der boden- und  baumstammbewohnenden Linyphiidae 
die ursprOngliche Naturnaheeinteilung der vier Waldflachen nicht wider-
spiegeln. 
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Trogulus martens; CHEMINI, 1983 im Raum Basel 
(Arachnida, Opiliones, Trogulidae) 
Ingmar WEISS, Theo BLlCK, Henryk LUKA, Lukas PFIFFNER & 
Barbara WAL  THER 
Abstract: Trogulus martensiCHEMINI,1983 from the Basle  area (Arachnida, Opiliones, 
Trogulidae). Trogu/us mariensi CHEMINI, 1983, formerly thought to be endemic in northern 
Italy, is recorded from several places near Basle (first records in Switzerland and France). The 
species is close to T.  ga/asensis AVRAM,  1971. Important differences to the  syntopic T 
c/osanicus AVRAM, 1971 (first published record in France) and the sympatric  T. nepaeformis 
(SCOPOLl,  1763)  are  shown  and  discussed.  Additional  biometric,  autecological  and 
phenological data of Trogu/us mariensi are presented. 
Key words: Trogu/us, Opiliones, Switzerland, France, first records, ecology, biometry 
EINLEITUNG 
Die Taxonomie der europaischen Brettkanker der Gattung Trogulus ist nur 
teilweise geklart und zur Verbreitung und Okologie einiger Arten ist wenig 
bekannt, da insbesondere die Vertreter der T. nepaeformis-Gruppe schwer 
zu  unterscheiden  sind  (AV  RAM  1971,  WEISS  1978,  NEUFFER  1980, 
CHEMINI & MARTENS 1988).  Erst eine Oberlagerung der Areale bzw. 
syntope Vorkommen von Populationen mit geringfOgigen aber konstanten 
morphologischen Differenzierungen laBt die Existenz eigenstandiger Arten 
erkennen. Bei allopatrischen Nachweisen konnen so minimale Unterschiede 
allenfalls  als  Zeichen  geographischer  Rassenbildung  gedeutet werden 
(WEISS 1978, CHEMINI & MARTENS 1988). 
FOr  Mitteleuropa  wurde  das  sympatrische  und  vielerorts  syntope 
Vorkommen von T. nepaeformis (SCOPOLl, 1763) und Trogulus closanicus 
AVRAM, 1971  erstmals durch CHEMINI (1984) nachgewiesen, aber erst 
rezente Untersuchungen haben gezeigt, daB T. closanicus keineswegs als 
SO-europaisches  Faunenelement  (CHEMIN I  & MARTENS  1988)  zu 
betrachten ist. Die Art kommt auch in Westeuropa sehr haufig vor (siehe 
NEUFFER  1980  unter  "Typ  IV")  und  ist  inzwischen  fOr  weite  Teile 
Deutschlands, die Schweiz und Frankreich belegt. 
21 Aus  Mitteleuropa wurde die Weberknechtfauna wahrend der Eiszeiten 
weitgehend  verdrangt.  Nur  wenige  Brettkanker  konnten  diesen  geo-
graphischen  Raum  inzwischen  wieder  besiedeln.  Im  sOd lichen  und 
sOdostlichen  Europa  ist  eine  weitaus  gro~ere Formenvielfalt  erhalten 
geblieben. Die Ausbreitungsdynamik dieser Arten scheint beschrankt zu 
sein und daherwerden einige Taxa als Endemiten betrachtet. So gait auch 
T.  martensi CHEMINI,  1983 (siehe auch  CHEMINI & MARTENS 1988) 
bisher als endemisch fOr Norditalien (CHEMINI 1995). Hiermit wird die Art 
erstmals nordlich der Alpenkette nachgewiesen (Umgebung von  Basel, 
Dreilandereck, linksrheinisch in der Schweiz und Frankreich, sowie rechts-
rheinisch im schweizerisch-deutschen Grenzgebiet). Diese unerwarteten 




a) Lange Erlen, Kanton Basel Stadt, Parklandschaft in den Auen des Flusses Wiese: 267 m 
NN; 7,67°0, 47,700N; Koordinaten 615/270,5, Topogr. Karte 1047. Bodenfallen, 11.4.-16.5. 
und 6.6.-13.7.1995, leg. PFIFFNER & LUKA, 290'0',11 'jl'jl, 3 Juv. 
b) Lange Erlen, nordlich von Riehen, Wasserversorgungsanlagen in den Wiese-Auen, an der 
Staatsgrenze zu Deutschland (Grundwasserbrunnen Nr. 8 und Grundwasseranreicherungs-
anlage),  270  m  NN,  7°39'  0  1 47°35'  N  (616/271),  Bodenfallen  von  12.4.-20.9.1996 
(6  Fangperioden mit jeweils 14 Fangtagen pro Periode/Monat), leg. LUKA  640'0', 55'jl'jl, 
25 Juv. 
c) Kanton  Baselland, Agglomeration,  landwirtschaftliche Betriebe sOdwestlich  von  Basel: 
Drisselhof (41 04 Oberwil, 354 m NN, 609/264), Paradieshof (4102 Binningen, 351 m NN, 6091 
264), Klosterfiechten (4052 Basel, 330 m NN, 611/263), Margarethenhof (4102 Binningen, 
330  m  NN,  608/264).  Bodenfallen,  19.3.-2.4.;  9.4.-23.4;  7.5.-21.5.;  4.6.-18.6  und 
2.7-16.7.1996, leg. PFIFFNER & LUKA, 460'0', 49'jl'jl. 
d) Kanton Baselland,  4123 AlIschwil, SchieBplatz AlIschwilerweiher, Wasserversorgungs-
anlagen,  Reservoir  "Herrenweg"  (351  m  NN,  609/264).  Bodenfallen  12.4.-20.9.1996 
(6 Fangperioden mitjeweils 14 Fangtagen pro Periode/Monat), leg. LUKA  50'0',11'jl'jl. 
Frankreich: 
e)  ElsaB,  Huningue (HOningen),  Rheinauen  nordlich  von  Basel,  NSG "Petite Camargue 
Alsacienne". Bodenfallen,  10.3.-27.10.1994 und 23.3.-16.10.1995 leg. WALTHER, 350'0', 
41 'jl'jl. 
22 Italien: 
Paratypen (Vergleichsmaterial); Dint. Pergine, Trento 550 m, leg. CHEMINI, 1.-20.v.1979, 
366, 1¥; (ex MTSN 3110), Coil. MARTENS Nr. 2413. 
Materialaufbewahrung: Naturhistorisches Museum Basel; Biologie-Zentrum 
des Oberosterreichischen  Landesmuseums Linz-Dornach;  Forschungs-
institut fOr  biologischen Landbau Frick;  sowie Coil.  MARTENS (Mainz), 
WEISS (St. Oswald) und BLlCK (Hummeltal). 
DIAGNOSE 
In Italien kommt T. martensisyntop mit T. nepaeformisvor.ln derUmgebung 
von  Basel wurde ein  gemeinsames Vorkommen  mit  T.  closanicus und 
T.  tricarinatus verzeichnet. 
Die Unterscheidung syntop lebender  T.  martensi und  T.  closanicus-
Populationen bereitet keine besonderen Schwierigkeiten, da T. closanicus 
durch die breite Augen-Kappe, die Proportionen der Tarsalglieder 11  sowie 
genitalmorphologisch  einwandfrei  gekennzeichnet  ist  (WEISS  1978, 
CHEMINI 1984). Im Folgendenwirddahernuraufdiesubtilen Unterschiede 
zu  T.  nepaeformis naher eingegangen. 
Korpergrol1e: Das Mannchen (Holotypus) von T.  martens; ist 7,19 mm 
lang; zur Variationsbreite des Merkmals wurden in der Erstbeschreibung 
keine weiteren Angaben veroffentlicht. Die Lange deruntersuchten Paratypen 
schwankt zwischen 6,5 und 7,3 mm (Mannchen); das Weibchen ist 7,9 mm 
lang. 
Tab.  1: Vergleich der Korperlange mitteleuropaischer Population  en von 
T.  martensi mit sympatrischen T.  nepaeformis (Movelier, Schweizer Jura, 
leg. BAURet al. 5.5.-24.7.1994) 
T.  martensi  T.  nepaeformis 
Korperlange  a) L.  Erlen  c) Basel  e) Elsaf1  Movelier 
6  ¥  6  ¥  6  ¥  6  ¥ 
Mittelwert  (mm)  6,21  7,29  6,14  7,27  6,36  7,50  6,67  7,43 
Maximum  (mm)  6,50  7,70  6,60  8,00  6,80  8,00  7,10  7,70 
Minimum  (mm)  6,00  7,00  5,60  6,50  6,00  7,00  6,30  7,00 
Standardabweichung  0,16  0,23  0,25  0,31  0,25  0,26  0,23  0,25 
Varianz  0,02  0,05  0,06  0,10  0,06  0,07  0,05  0,06 
Exemplare  29  11  46  49  35  41  16  7 
23 Die mitteleuropaischen Tiere sind somit etwas kleiner als Exemplare aus 
italienischen Populationen (diese Feststellung trifft auch fOr T. nepaeformis 
zu; vgl. CHEMINI & MARTENS 1988, NEUFFER 1980). 
Kennzeichnend fOr T.  martensi ist ein Y-formiger, medianer Kiel hinter 
der Augen-Kappe; die dorsalen Korperskulpturen sind deutlicher betont. 
Aur..erdem fallen die hellen, zweifarbigen Metatarsen (Mt) auf. Nach CHEMINI 
(1983) ist insbesondere der distale 4/5 Abschnitt der Mt-III-IV aufgehellt 
("bicolori"); bei den vorliegenden Populationen sind bisweilen auch die Mt 
der ersten beiden Beinpaare gelblich. 
Die Proportionen der  Laufbeine, insbesondere die beiden Tarsal-Glieder 
(T) und der Metatarsus (Mt) des Beinpaares 11  stimmen mit den Paratypen 
aus Italien vollkommen Oberein. Die T-II sind sehr dunkel, schwarz-braun 
(die Paratypen weisen rotlich-braune, d.h. hellere Tarsalglieder  auf, doch ist 
dieses Merkmal in italienischen Population  en variabel, CHEMIN  I 1983). Die 
Endkrallen derTarsen sind bei T. martensirobustgestaltetund rechtwinklig 
gekrOmmt (bei T. nepaeformis schlanker und stumpfwinklig gebogen). Die 
Sinnesborsten der T-II sind bei T.  nepaeformis etwas langer. Italienische 
Populationen von  T.  martensi haben deutlich kOrzere Ta-II,  Mt-II;IV als 
syntope T.  nepaeformis (siehe CHEMINI & MARTENS 1988). Bei den 
vorliegenden Exemplaren aus Basel ist Mt-II im Vergleich zu sympatrischen 
Populationen von  T.  nepaeformis (Schweizer Jura, Movelier) gleichfalls 
verkOrzt  und  geringfOgig  verdickt.  MiUeleuropaische  T.  nepaeformis-
Population  en  scheinen  bezOglich  dieses  Merkmals  eine  ausgepragte 
Variabilitat aufzuweisen, da in einigen sOddeutschen Populationen (Kelheim, 
Niederbayern, Bayern) der  Mt-IV  wie  bei italienischen Exemplaren verlangert 
ist, andererseits aber auch Populationen vorliegen, bei denen die Mt nicht 
von T. martensizu unterscheiden sind (Kodnitz, Oberfranken, Bayern). Es 
ist aur..erdem bemerkenswert, dar.. die Langenverhaltnisse der Mt-II;IV bei 
Weibchen von T. martensiund T. nepaeformisaus MiUeleuropaweitgehend 
Obereinstimmen  und  somit  dieses  Merkmal  moglicherweise  einem 
Geschlechtsdimorphismus unterliegt. 
Der  Penis (Abb. 1-2)  weist im Detail Unterschiede zu T. nepaeformis  auf: 
proximal  ist der Truncus deutlich verbreitet und gespalten, die miUlere 
Langskerbe ist schwacher ausgepragt als bei  T.  nepaeformis. Der nicht 
sklerotisierte  Obergang  zur  Glans  ist  ventral  (Seitenansicht)  deutlich 
eingebuchtet, dorsal ist nur die Langsachse dunkler markiert. An der Basis 
des bogenfOrmigen  Stylus ist bei  T.  martensi ein deutlich  abgesetzter, 
asymmetrischer Hocker ausgebildet, der zwei Stacheln tragt. 
24 Abb. 1-2: Trogulus martensi, Penis von lateral und dorsal (Mar..stab 0,1  mm). 
25 BEZIEHUNGEN 
Ober die verwandtschaftlichen Beziehungen von T. martensiist noch wenig 
bekannt.  CHEMINI  (1983)  weist  auf genitalmorphologische  Oberein-
stimmung mit slowenischen Population en der T. nepaeformis-Gruppe hin, 
die allerdings abweichende Korpermerkmale aufweisen. T. martensistimmt 
in Grof?e, Farbung, T-II-Proportionen sowiegenitalmorphologisch auffallend 
mit  T.  galasensis AVRAM,  1971  Oberein  (bisher nur 10',  1  Cf'  aus  dem 
rumanischen Westgebirge, Tal der Schnellen Kreisch). 
Mitteleuropaische Belege von" T. nepaeformis" mOssen zukOnftig sorgfaltiger 
OberprOftwerden. Dieseersten Nachweisevon T. martensiim Raum Basel 
stellen die Frage nach dem tatsachlichen Areal dieser Art, oh ne dessen 
Kenntnis es zur Zeit nicht moglich ist, das Eiszeitrefugium festzulegen. Da 
die Alpenkette fOr kolline Arten eine unOberwindbare Schranke darstellt, 
fallt der Apenninen-Halbinsel eine untergeordnete Rolle als Refugium fOr 
mitteleuropaische Weberknechte zu (MARTENS 1978). Sollten die Funde 
bei  Basel  weitraumig  isoliert bleiben,  ware eine  rezente,  anthropogen 
bedingte Arealerweiterung in Erwagung zu ziehen (ein Prazedenzfall ist bei 
Brettkankern bisher nur fOr  T.  tricarinatus belegt, der nach Nordamerika 
eingeschleppt  wurde,  MARTENS  1978).  Wahrscheinlicher  erscheint 
allerdings eine grof?raumigere Verbreitung dieser bisher in  Mitteleuropa 
verkannten Art. 
OKOLOGIE 
a) Basel, Lange Erlen 
In  der  reich  strukturierten  und  kleinraumig  unterschiedlich  genutzten 
Auenlandschaft wurden  Acker,  Wiesen,  Hecken  und  ein  Waldstandort 
vergleichsweise  untersucht  (PFIFFNER,  LUKA &  BLlCK).  T.  martensi 
kommt hier fast ausschlief?lich in einer  Niederhecke (39 Ex.) vor, die sich 
zwischen einer  extensiv genutzten Magerwiese (Festuco-Agrostietum) und 
einem  eingedeichten  Bach  erstreckt.  In  der Magerwiese  und  in  einer 
unmittelbar benachbarten Waldparzelle (Laubmischwald: Ulmo-Fraxinetum 
listeretosum) tritt  T.  martensi nur vereinzelt auf (1  bzw.3 Ex.).  In diesem 
Standortprofil zeigt insbesondere der  Weberknecht Rilaena triangularis ein 
ahnliches Verbreitungsmuster (zu Spinnenbeifangen siehe BLlCK et al. 
1996). 
26 b) und d) Bedeutung von Wasserversorgungsanlagen als Inselbiotope 
in der Agrarlandschaft (LUKA) 
Die untersuchten, etwa ein Hektar gror..en Inselbiotope liegen alle in mitten 
landwirtschaftlich genutzter Flachen und sind entweder bewaldete, sehr 
feuchte  bis  nasse  Lebensraume  oder  gehOlzfreie  Bereiche.  In  der 
Grundwasseranreicherungsanlage Lange  Erlen  (sehr nasse Stellen mit 
Waldbestand) tritt T. marlensi mit sehr hoher Aktivitatsdichte (123 Ex.) am 
Rande der Anlage (zwischen der regelmar..ig Oberschwemmten Wasser-
matte d.h. Versickerungswanne und der umliegenden extensiven Wiese) 
sowie auf einem Damm (20 Ex.) auf. Gemieden wird sowohl der sehr stark 
durchnar..te  und  bewaldete Kernbereich  der Anlage als  auch  das land-
wirtschaftlich  genutzte  Umland  (weitgehende  NischenOberlappung  mit 
Rilaena  triangularis  und  den  Spinnen  Oedothorax  retusus,  Diplostyla 
concolor,  deL  BLlCK).  Aus  einem  trockenen  Inselbiotop  (Magerwiese, 
Grundwasserbrunnen  Nr.  8,  Lange  Erlen)  liegt demgegenOber  nur ein 
Einzelexemplar von  T.  marlensi vor. Die Nachweise bei AlIschwil (16 Ex. 
Reservoir "Herrenweg") stammen aus einer extensiven Feuchtwiese und 
angrenzendem Weideland (einzige Begleitart der Opiliones ist Phalangium 
opi/io). 
c) Landwirtschaftliche Betriebe in der Agglomeration 
Bei vergleichenden okologischen Untersuchungen von Ackerflachen und 
benachbarten Hecken (PFIFFNER, LUKA& BLlCK)wurden individuenreiche 
Populationen von T. marlensiin zwei alten Baumhecken (Drisselhof25 Ex., 
Paradieshof 70  Ex.) nachgewiesen. Sie kommen an  diesen Standorten 
syntop  mit  T.  closanicus vor (9  bzw.  7  Ex.).  In  angrenzenden  Ackern 
(Winterweizen und Wintergerste) und in neu angelegten Niederhecken mit 
2-3m breiten,  extensiven,  grasreichen Wiesensaumen  (Klosterfiechten, 
Margarethenhof) wurden nur Einzelexemplare gefunden. Auch in diesem 
Standortangebot Oberlagert  sich  das Verbreitungsbild  von  T.  marlensi 
weitgehend mit den Biotop-Praferenzen von Rilaena triangularis. Von der 
Spinnen-Begleitfauna (deL BLlCK) zeigt insbesondere die fOr feuchte bis 
nasse  Habitate  typische  Wolfspinne  Pardosa  amentata  eine  ahnliche 
Reprasentanz. 
e)  Rhein-Auen  nordlich von Basel  (ElsaB),  NSG  "Petite Camargue 
Alsacienne" 
Schwerpunktmar..ig wurden  unterschiedlich genutzte Weiden  und Mah-
wiesen untersucht, unmittelbar benachbarte, naturnahe Lebensraume der 
Auen wurden vergleichsweise berOcksichtigt (Bruchwalder, Trockenrasen, 
27 Schotter- und Kiesbanke, WAL  THER}. T. martensi erreicht eine sehr hohe 
Aktivitatsdichte im trocken-warmen, mit BOschen bestockten Xerobrometum 
und dringt auch auf  durchsonnte Trockenrasen, vegetationslose Kiesban ke 
und  mit Goldrute bewachsene, sandige Erdwalle vor (Abb.  3). Ahnliche 
Praferenda  weisen  im  untersuchten  Biotopangebot der Rheinauen  die 
Spinnen A/opecosa trabalis, Arctosa figurata, Arctosa /utetiana,  Pardosa 
hortensis,  Pardosa  /ugubris  ("sa/tans'J,  Ze/otes petrensis und  Ozyptila 
claveata  auf  (det.  BLlCK).  Im  feuchten  Bruchwald  und  in  den  Ober-
schwemmungsgefahrdeten, feuchten bis nassen Mahwiesen und Weiden 
wurde T. martensidemgegenObernurvereinzeltnachgewiesen. Bemerkens-
wert ist das syntope Vorkommen mit T. c/osanicus (7 Ex.) und T. tricarinatus 
(37 Ex.: hochste Siedlungsdichte in feucht-nassen bis trockenen Pfeiffengras-
Seggen-Binsen-Gesellschaften mit Weiden- und BirkengebOsch). 
SOdlich der Alpen kommt T. martensinur in der kollinen Stufe (bis 550 m 
NN),  in  Auwaldern  und  in  bewaldeten  Hanglagen  ("mit einem  warmen 
Makro- und frischem Pedoklima", CHEMINI1983) vor. Zusatzlich - und im 
Gegensatz zu  T.  nepaeformis - besiedelt T.  martensi in Norditalien auch 
offene, sumpfige Standorte (Caricetum elatae). Die autokologischen An-
sprOche italienischer und miUeleuropaischer Population  en stimmen somit 
weitgehend Oberein. 
PHANOLOGIE 
T. martensiist eurychron, mit einem Aktivitatsmaximum beider Geschlechter 
im  FrOhsommer (Abb.  3).  Es ergeben sich somit keine phanologischen 
Unterschiede zu den anderen mitteleuropaischen Arten. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Trogu/us martensi CHEMIN  I,  1983 - bisher als Endemit des italienischen 
Alpenvorlandes eingestuft -wird  von mehreren Fundorten aus der  unmiUel-
baren Umgebung von Basel gemeldet (Erstnachweise Schweiz und Frank-
reich). Auf  Differenzialmerkmale zu syntop lebenden T. c/osanicus (formal  er 
Erstnachweis  fOr  Frankreich)  und  zu  sympatrischen  T.  nepaeformis-
Populationen wird hingewiesen. Biometrische sowie autokologische und 
phanologische  Befunde werden  mitgeteilt.  Die  Art steht  T.  ga/asensis 
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Abb.  3:  Trogulus  marlensi  in  den  Rhein-Auen  nordlich  von  Basel 
(e:  Huningue,  Elsar..).  Aktivitatsphanogramm  fOr  die  Monate  Marz  bis 
Oktober (Ill-X) und  Reprasentanz  (%)  in  vergleichsweise untersuchten 
Lebensraumen: 
A:  Xerobrometum auf Schotterbanken  mit Sanddorn und  Schwarzdorn 
("Heid") 
B:  angrenzende Trockenrasen und vegetationslose Kiesflachen 
C:  mit Solidago bewachsene Erdwalle, sandig bis erdig und mar..ig trocken 
0: Weiden-Erlen-Bruchwalder 
E:  Randbereiche einer feuchten Mahwiese ("Grand Pre") 
F:  Zentrum der Mahwiese 
29 Dank: Herrn Prof. Dr. J. MARTENS (Mainz) danken wir fOr die Entleihung der Paratypen von 
T.  mariensi. 
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Bodo  von  BROEN,  Barbara  THALER-KNOFLACH  & 
Konrad THALER:  Nachweis von  Co/eo50ma floridanum 
in Deutschland (Araneae: Theridiidae) 
Record of Co/eosoma floridanum from Germany (Araneae: Theridiidae) 
Co/eosoma f10ridanum  BANKS,1900, eine wahrscheinlich pantropische 
od  er  kosmopolitische  Kugelspinne,  wurde  im  Januar  1995  in  einem 
Warmhaus  fOr  freifliegende  exotische  Schmetterlinge  in  Berlin-Britz 
("Schmetterlingslust") vorgefunden (leg. BURGER). 
Die Art ist im Schrifttum gut charakterisiert, so von LEVI (1959,1967) 
und von SAARISTO (1978). 
Obwohl bislang nur  ein adultes Weibchen vorliegt und trotz wiederholter 
Nachsuche vorerst keine weiteren Tiere gefunden wurden, halten wir den 
Nachweis fOr mitteilenswert. Denn es ist mit dem Auftreten dieser Spinne 
auch  in  anderen  mitteleuropaischen TropenMusern zu  rechnen.  Die Art 
wurde bereits mehrfach gemeldet, so aus  Gro~britannien  (H I  LL  YARD 1981 ), 
Finnland (KOPONEN 1990) und den Niederlanden (van HELSDINGEN 1995). 
Die Einschleppung erfolgt offenbar im Gefolge des Pflanzenimports fOr 
Warmhauser. Moglicherweise ist das Tier aufgrund seiner geringen Gro~e 
(etwa 2 mm) bisher  zuweilen Obersehen worden. Die speziellen abiotischen 
Bedingungen, u.a. konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die fOr die 
dauerhafte Ansiedlung der Art ma~geblich  sind, dOrfien in verschiedenen 
Warmhausern gegeben sein (vgl. KOPONEN 1990). 
Am Fundort in  Berlin bestehen seit Jahren starke Populationen von 
Achaearanea tepidariorum (C.L.KOCH), Uloborus plumipes LUCAS, und 
Textrix caudata L.KOCH (vgl. v.BROEN & RUDLOFF 1996). 
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Leos KLlMES &Antonin ROUSAR: Remarkable harvestmen 
from the Czech Republic 
The fauna of harvestmen of the Czech Republic is relatively well-known 
(SILHAVY 1956, MARTENS 1978). Still, species new for the country have 
recently been found both  in  natural (KLlMES & BEZDECKA  1995) and 
synanthropic habitats (KLlMES 1995). Our knowledge of  the distribution of 
most species is, however, far from complete. For several species, including 
ones found relatively frequently, only a few localities have been reported 
from  the  Czech  Republic  up  to  now.  In  this  paper we  present  some 
interesting findings of harvestmen in Bohemia (western Czech Republic) 
and Moravia (eastern part) which may stimulate further faunistic research 
in the territory (fig. 1). 
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Fig.  1: The map of the Czech Republic with towns (full circles), National 
Nature Reserves (open circles), National Parks and Landscape Protected 
Areas  (dotted;  names  in  italics) from  which  we report new findings  of 
harvestmen. 
33 Individuals samples of harvestmen were identified either by the first (LK) or 
the second (AR) author and  are deposited in  private collections of the 
respective authors. 
1. Opitio canestrinii (THORELL, 1876) 
A medium-sized long-legged Mediterranean spreading species. Its original 
distribution was probably limited to the Apennine Peninsula, neighbouring 
isles, south ofthe Alps and perhaps also to Tunisia (GRUBER 1984, 1988). 
In the past 20 years it has spread over Germany (MARTENS 1978, BLISS 
1981, 1990), Austria (THALER 1979), Denmark (ENGHOFF 1987, 1988) 
and southern Sweden (ENGHOFF 1988). So far, the species has not been 
found in Poland (BLISS 1990). 
In  August 1994 O.  canestrinii was found in  Tfebon, South Bohemia, 
about 25 km north of  Austrian border (KLlMES 1995). As the species was 
notfound in this town during the previous 11 years (see KLlMES 1987)  it has 
been concluded that O.  canestrinii has spread to the area recently. The 
number of specimens recorded on walls in Tfebon remarkably exceeded 
the numbers of  individuals of  all other  species (Opilio saxatilis, O. parietinus, 
Leiobunum blackwalli, L.  rotundum  and Oligolophus tridens), except for 
Phalangium opilio which was often as abundant as O. canestrinii. 
O. canestrinii was recently found in other towns in Bohemia, too: Praha 
(1995,  1996), Hradec Kralove (1996),  Ceske Budejovice (1995,  1996), 
Trutnov (1996) (all LK), Chomutov (1994), Bezrucovo udolf near Chomutov 
(1996) and Misto near Chomutov (1996) (all AR); and, also in Moravia: Telc 
(1996),Velke Losiny near Sumperk (1996), Veself nad Moravou (1996) (all 
LK). O. canestrinii was an abundant species at all localities. In contrast to 
other long-legged harvestmen it was found to climb into the crowns of  trees, 
up to 5 m in height (see also MAL  TEN 1991). 
2. Egaenus convexus (C. L. KOCH, 1835) 
This south-eastern European species was recently discovered as a new 
species forthe Czech Republic. It was found in the National Nature Reserve 
of Certoryje,  Bile  Karpaty  mountains,  southern  Moravia  (KLlMES  & 
BEZDECKA 1995). Another locality, close to the first one, was found at a 
tourist camp of Lucina near Radejov (June 12, 1996, 1 female) (LK). 
3. Zachaeus crista (BRULLE, 1832) 
Another south-eastern European species which  is known from several 
localities  in  Slovakia  - Lucenec,  Presov,  Sabinov,  Bratislava,  Levice, 
Sturovo (SILHAvY 1956), Sobrance (SILHAvY 1972) and Rybnik near 
34 Bratkova (LAc in  MARTENS  1978). KRATOCHViL (1934) reported  its 
record from the only locality in  Moravia - at Bzenec (SE  Moravia). This 
finding was not mentioned either by SILHAVY (1956) or MARTENS (1978) 
in their monographs. Surprisingly, Z. crista was found in the National Natural 
Reserve of Certoryje, Bile Karpaty mountains not far from the village of 
Bzenec(June 15,1993,1 male, LK; BEZDECKA(1996». The species was 
abundant both in dry grasslands dominated by Bromus erectus and under 
nearby isolated oaks where it occurred together with Egaenus convexus. 
The high abundance of  the species was confirmed in 1994, 1995 and 1996 
(22 males, 31  females and 46 juv. in total). Recently, a new locality of the 
species was found in the National Nature Reserve of  Jazevci, Bile Karpaty 
mountains (June 9,  1996,2 juv.) (LK). 
4. Nemastoma triste (C. L. KOCH, 1835) 
A relict species distributed locally in the Alps and in the mountains of  central 
Europe. The first record published from the Czech Republic was from the 
Sumava mountains (ROEWER 1923). At the moment five localities of N. 
triste are known from this area: Plesne jezero (1986-1987, leg. V. Ruzicka, 
2 males, pitfall traps), the bog of Rokytska slat' (August  29,  1995, leg. 
V. Ruzicka, 1 male and 1 female, pitfall traps), Nature Reserve of Skalka 
na Sadku, near the village of  Klenci, in stony debris (pitfall traps placed from 
October 27,1993 to May 11,1994, leg. V. Ruzicka, 1 female) and Boubin 
(pitfall traps placed from 5th to 26th October 1989, leg. V. Ruzicka, 12 males 
and 11  females) (all LK). Moreover, three males were captured at the last 
locality by hand on November 7,1981 (AR). Four males and two females 
were captured by hand at Hajna hora near Vimperk, in a pine-spruce forest 
(October 30, 1982)(AR). 
The species has been reported from several more regions of the Czech 
Republic. One locality is in the Krusne hory Mts., Chomutov, near the village 
of Loucky, at a peat bog with Pin  us uncinata (November 1982,1 male and 
3 females, by pitfall traps)(AR). From western Bohemia one locality was 
reported by SILHAVY (1956, 1966) (Marianske Lazne), and SMAHA(1984, 
1986) found it in the Landscape Protected Area of Kfivoklatsko. Recently 
the species was also found in  NE Bohemia - in  the district of Broumov, 
Broumovske steny rocks, Kovafova Rokle (Vrtule) (from April to October 
1995, leg. Jifi Spisek, 1 male, 2 females and 3 juv., pitfall traps) (LK). Some 
more  localities  have  been  found  in  the  Landscape  Protected  Area 
Kfivoklatsko, atTYfov(May28, 1994, leg. V.  Ruzicka,1 male), and Sv. Jan, 
Tyfov,  Obfi zamek and  Branov  (October  1994 to  May  29,  1995,  leg. 
V.  Ruzicka, 4 males and  1 female, pitfall traps at the soil surface and in 
35 scree). One locality was found in northern Bohemia, Kamenec near Ceska 
Upa (June 30, 1993 to July 30, 1995, leg. V. Ruzicka, 8 males, 22 females 
and 9 jv., pitfall traps in stony debris) and one locality was in S Bohemia-
Ti'ebon  Basin,  Majdalema,  National  Nature Reserve of Stara  reka,  in  a 
lowland deciduous forest at ca. 400 m a.s.1.  (April 18,  1994,2 males and 
3 females) (all LK). 
One locality of  N. triste was reported also from the Krkonose mountains, 
but only from the Polish side (FICKERT 1875, leg. Brunn, rev. Gruber, ZMH, 
cited in MARTENS 1978). Two localities were recently found on the Czech 
side ofthe mountains -a meadow near Albrechtec (June 13 to July 7,1989, 
leg. J. Vanek, 3 males, 2 females, pitfall traps) and in Navorskajama (1988-
1991, leg. K.  Tajovsky, 3 males and 1 female, pitfall traps) (all LK). 
5. Leiobunum limbatum L. KOCH, 1861 
The distribution  of the species  in  the Czech  Republic was completely 
unclear until recently. In older literature several localities were cited, such as 
Radnitz [Radnice] at Plzen  (MARTENS  1978), Sumava Mts. (SILHAvY 
1956)and Netfn nearVelkeMezirlcl (KRATOCHViL 1934, SILHAVY 1956). 
However, SILHA  vY (1971 a) did not mention any locality and only speculated 
about the possible occurrence of the species in the Sumava Mts. 
Recently the species was found in several towns and villages in Bohemia: 
Praha, Karlovo namestf square (August 14,1994,2 males and 2 females; 
and September 24,1996,2 males, 3 females),  Ti'ebon (October 1995, 1 
male), Trutnov (October 4, 1996, 1 male), Hradec Kralove (October 3 to 5, 
1996, 2 females), Pec pod Snezkou (October 4, 1996, 10 males, 9 females 
and  7 juv.) (all  LK),  Krusne  hory,  the  valley of Bezrucovo  udol!  near 
Chomutov (October to the beginning of November 1996, 10 males and 
5 females) and Mlsto near Chomutov (1 male, October 28, 1996) (both AR). 
Besides these localities, several findings from natural habitats have 
been recently published by BEZDECKA (1996) from SE Moravia. 
6. Nelima semproni SZALAY, 1951 
As a  species new for Bohemia and  Moravia it was collected  by Miller 
between 1966 and 1970, and published by SILHAvY (1971b, 1972), atthe 
localities of Rajhrad and Pouzdrany. Another locality in South Moravia was 
found  recently  by  Bezdecka  - the  Nature  Reserve  of Milovicka  stran 
(BEZDECKA &  ROZKOSNY 1995). The species has been found as new  for 
Bohemia (ROUSAR 1997) at two localities: Lipenec near Louny (November 
1, 1992, 5 males and 3 females, pitfall traps) and at Dubcany near Zatec 
(October 4, 1996,3 males, 4 females, by hand) (both AR). 
36 7.  Trogulus nepaeformis agg. 
Only a few localities of  this species complex are given in the literature from 
the Czech  Republic. In  Moravia it was found  near the village of Vevefi 
(SILHAVY 1970: 107, leg. L. Vyslouzil) and at a mountain locality ofStrani-
Javofina (900 m a. s.l., BEZDECKA 1996). Another locality was found in the 
Landscape Protected Area of  Moravsky kras, near Skalni Mlyn (May  5, 1993 
to May 12, 1994, leg. V.  Ruzicka, 1 male and 1 female, pitfall traps) (LK). 
Until recently no records have been known from Bohemia - the  first and only 
one was published from the Landscape Protected Area of Kfivoklatsko by 
SMAHA (1983 and 1984). Using pitfall traps he collected 111  individuals 
there. In 1993 (1  male and 1 female) and 1994 (3 males and 3 females) the 
species was collected at  Velka Pies and Vuznice by V. Ruzicka. At Sv. Jan, 
Tyfov, Obfi zamek and Branov 2 males and 2 females were captured by 
pitfall traps placed in a scree (leg. V. Ruzicka, October 1994 to May 22, 
1995). A new locality was also found in the Landscape Protected Area of 
Kokofinsko,  Kokofinsky dui,  in  wet  Carex meadows, Alnus and  scree 
forests (1995-1996, leg. L. Beran, 1 male, 1 female and 2 jv., pitfall traps). 
At Kfesin, near Louny, 2 males and 4 females were captured (between 
September 14 and November 2,1985, leg. J. Buchar, pitfall traps) (all LK). 
The last new locality of T. nepaeformis in Bohemia is in the Nature Reserve 
of lIhost', near Kadan, where it was captured in a deciduous forest (July 13, 
1981, 1 male and 3 females, pitfall traps) (AR). 
8. Leiobunum blackwalli MEADE, 1861 
Another poorly known species. Its distribution in  the Czech Republic is 
limited to the area west of  the Morava River according to SILHAVY (1956). 
The species was already given in Nosek's paper (NOSEK 1900). BARTOS 
(1941) found it in the neighbourhood of Praha at several localities (Krc, 
Hostivaf, Zavist, Uvaly, Klanovice, Kunratice). Since then, no more data 
have been published from the Czech Republic. 
Recently the species has been collected  in  Tfebon (September 19, 
1996,2 males, 2 females and 4 jV.), Praha (September 24, 1996,2 males, 
2 females and 4 jv.) (both LK) and Chomutov (from the end of July to the 
beginning of November, 1996,69 males, 38 females and 19 jv., AR). 
9. Astrobunus laevipes (CANESTRINI, 1872) 
In Bohemia, the species has been found only in the neighbourhood of  Praha 
(BARTOS 1941). Its distribution along the Labe River in Germany  (MARTENS 
78, Karte) extends to Bohemia, as indicated by a new  locality at Povrly, near 
list! nad Labem (May 16, 1995, leg. V. Ruzicka, 1 male and 3 females, LK). 
37 Two males were captured at Lipenec, near Louny (October 4, 1996) (AR). 
Distribution of the species in S Moravia is more continuous as indicated by 
numerous localities with abundant populations (Palava: Devin, National 
Nature  Reserve  of Ranspurk,  Nature  Reserve  of Kfive jezero,  Nature 
Reserve of Slanisko, leg. J. Chytil, 1993-1996 (LK). Some more localities 
from  this  area  are  given  by  SILHAVY  (1956,  1972),  OBRTEL (1976), 
KRisTEK (1991) and BEZDEGKA  & ROZKOSNY (1995). 
Acknowledgement: We thank to Steve RIDGILL for his comments and linguistic help. 
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Ulrich M. RA  TSCHKER: Erstnachweis vcn Marc sublestus 
FALCONER, 1915 in Sachsen (Araneae, Linyphiidae) 
First record of Maro sublestus FALCONER, 1915 for Saxony (Araneae, Linyphiidae) 
Die Gattung Maro ist nach PLATEN et al.  (1995) in  Deutschland mit vier 
Arten  vertreten,  die  alle  sehr  selten  und  deshalb  in  der  Roten  Liste 
Deutschlands (PLATEN et al. 1996) aufgefOhrt sind. Die jetzt erstmals fOr 
Sachsen nachgewiesene Art M. sublestus FALCONER, 1915 wird dort als 
stark gefahrdet (2) aufgefOhrt. Der einzige bislang publizierte Nachweis der 
Art fOr  Deutschland  stammt aus  Sachsen-Anhalt (MORITZ  1973).  FOr 
dieses Bundesland wird M. sublestus von SACHER (1993) ebenfalls als 
stark gefahrdet eingestuft.  In  Artenlisten  anderer Bundeslander,  insbe-
sondere in der fOr Sachsen (TOLKE & HIEBSCH 1995), wird die Art nicht 
erwahnt. 
Berichte Oberdas punktuelle Vorkommen von M. sublestus in Mitteleuropa 
sind sehr rar; so wird die Art lediglich aus Tschechien (MILLER 1966) und 
der Schweiz (VOGELSANGER 1944) gemeldet. Am langsten sind die Vor-
kommen  aus  Gro~britannien bekannt  (FALCONER  1915,  PARKER & 
DUFFEY 1963, ROBERTS 1987). Der vorerst aktuellste Nachweis der Art 
stammt aus Irland (HELSDINGEN 1996). FOr Skandinavien gibt es bisher 
die meisten Nachweise. So ist M.  sublestus aus Schweden (z.B. HOLM 
1945, KROGERUS 1960, SCHENKEL 1939) und vor all em aus Finnland 
(PALMGREN 1975, SAARISTO 1971) bekannt. FOr  Osteuropa meldete 
VI LBASTE (1964) M. sublestus fOr Estland, weitere Fundorte fOr das Gebiet 
der ehemaligen UdSSR gibt MIKHAILOV (1997) an. 
Die Synonymie des Taxon wurde ausfOhrlich von PARKER & DUFFEY 
(1963) und SAARISTO (1971) aufgearbeitet. 
ESKOV (1991) beschreibt die Verbreitung von Vertretern der Gattung 
Maro als boreo-montan. Die Fundorte von M. sublestus sind im allgemeinen 
kOhle und feuchte Habitate. MILLER (1966) schreibt von nassem Torfmoos 
in  einem  schattigen Waldsumpf,  MORITZ (1973)  hat die Art  in  einem 
schattigen, feuchten  Hangwald  an  gro~en Steinen gefunden. Auch  die 
Angaben aus England (PARKER & DUFFEY 1963), Estland (VILBASTE 
1964) und Finnland (SAARISTO 1971) sprechen dafOr,  da~  diese streu-
40 und  bodenbewohnende Art als feuchteliebend einzustufen ist.  A.hnliche 
Umweltbedingungen  sind  auch  am  Fundort  (s.  u.)  des  sachsischen 
Exemplares gegeben. 
Hierbei handelt es sich um Probeflachen in den Kammlagen des Ost-
erzgebirges, die im  Rahmen einer Untersuchung zur Stabilisierung der 
irnmissionsgeschadigten  Extremstandorte  des  Erzgebirges  durch  eine 
situationsgerechte Waldumbau- bzw.  NeugrOndungskonzeption beprobt 
werden. Diese unterliegen nach v61ligem Kahlschlag seit 1991 einer  experi-
mentellen WaldneugrOndung (LA FRANCE & ROTH in prep.). Urn die Ab-
bauleistung verschiedener Destruentengruppen zu untersuchen, wurden 
im November 1996 auch sogenannte Minicontainer (Kunststoffzylinder mit 
Siebdeckeln) nach EISENBEIS et al. (1995) ausgebracht. Je nach Gr6~e 
der Maschenweite werden verschiedene Bodentiere am Eindringen in die 
mit Streu gefOllten Minicontainer gehindert. Bei der Auswertung der Proben 
fanden  sich  in  den  Minicontainern  mehrfach  kleine  Spinnen,  zumeist 
juvenile Linyphiidae und Theridiidae, aber auch mehrere adulte Exemplare 
be id er Familien waren vertreten. 
FUNDDATEN 
Deutschland, Sachsen, Osterzgebirge, Altenberg, westexponierte, vergraste, wechselfeuchte 
Aufforstungsflache am Lugstein, o.L.13°44'35''-n.Br.50044'12'', 875m ONN,  1 <j?,  19.08.1997, 
leg. M. LA FRANCE, det. & coil. RATSCHKER (Nr.  1576). 
Des  weiteren  wurde  noch  eine  erwahnenswerte  Theridiidae  gefunden:  1  <j?  von 
Roberlus scoticus JACKSON, 1914, gleiche Funddaten (Nr. 1557). Die Art wird in der Roten 
Liste Sachsens als potentiel! gefahrdet (4) eingestuft (PLATEN et al. 1996) 
DANK: FOr die Aufmerksamkeit bei der Auswertung des Probenmaterials und Oberlassung 
des Spinnenmaterials danke ich ganz herzlich Herm Martin LA FRANCE. 
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Peter  SACHER: Ein Flachlandvorkommen von Nemastoma 
triste im  Spreewald/Brandenburg (Opiliones:  Nemasto-
matidae) 
A lowland occurance of Nemastoma triste in the Spreewald/Bran-
denburg (Opiliones: Nemastomatidae) 
Nach MARTENS (1978: 98f.) ist Nemastoma triste (C. L. KOCH. 1835) als 
.. postglazial  reliktarer  Endemit  der  O-Alpen  und  einiger  Mittelgebirge" 
anzusehen. der .. bodenfeuchte Waldgesellschaften  •...•  ebenso die Ufer-
vegetation von Bachen und FIOssen und angrenzende Hochstaudenfluren" 
besiedelt. 
In Deutschland tritt dieser einfarbig-schwarze Weberknechtvorwiegend 
in den Alpen auf. AuBer zwei Nachweisen. die aus dem vergangenen Jahr-
hundert datieren (Regensburg - locus typicus. Happurg b. NOrnberg). gibt 
MARTENS  als  aktuelle  Vorkommensgebiete  auBerhalb  der Alpen  nur 
B5hmerwald und BayerischerWald. Vogelsberg/Taufstein. Fichtelgebirge. 
ThOringer Wald und Erzgebirge an.  N. triste gilt daher als Art montaner bis 
alpiner Bereiche. auch wenn  aus Osterreich einige wenige Vorkommen 
unterhalb 300 m MeereshOhe  bekannt geworden sind  (vgl.  MARTENS 
1978: 100). 
In den letzten Jahren fand Verfasser N.  triste nun sogar unterhalb von 
100 m ONN im Flachland: Oer Spreewald. in dem die Nachweise gelangen. 
ist eine eiszeitlich gepragte Auenlandschaft von ca. 75 km Lange und 25 km 
Breite im sOd5stlichen Brandenburg. Oas in Mitteleuropa einmalige Gebiet. 
heute UNESCO-Biospharenreservat. wird von einem Labyrinth kanalartig 
miteinander vernetzter FlieBgewasser gepragt. das  insgesamt 970  km 
umfaBt. Seine Entstehung ist auf das extrem geringe Gefalle der mittleren 
Spree (10-15 cm auf 1 km Lauflange) zurOckzufOhren. 
Im  Rahmen  von  arachnofaunistischen  Erhebungen  im  Biospharen-
reservat Spreewald konnte N. triste dort erstmals 1995 auf  einer meliorierten 
Weideflache im  Oberspreewald  NO  LObbenau  festgestellt werden  (10. 
Fangzeitraum 08.08.-30.08.1995). In den Folgejahren gelangen zahlreiche 
weitere  Nachweise  im  Ober- und  Unterspreewald:  1996  wurden  an 
5 Waldstandorten insgesamt 2200. 13  Cj!  Cj! gefangen. 1997 an 6 bewaldeten 
43 Uferstandorten 2300. 21 ~  ~. Trockene Waldbereiche sowie  baumlose 
Uferrander der Fliel1e mit Hochstaudenfluren und Grol1seggenbestanden 
Ueweils 3 Standorte) wurden nicht oder nur ausnahmsweise (Einzelfund) 
besiedelt.  In  nahezu  alien  Fallen  handelte  es  sich.  dem  besonderen 
Charakter  des Spreewaldes entsprechend. um stark grundwasserbeeinflul1te 
Lebensraume. 
Bei der WeiterfOhrung der Untersuchungen wurde deutlich. dal1 die Art 
im  Siedlungsbereich  des  Spreewaldes  weitgehend  fehlt.  Wahrend 
N.  /ugubre dort 1998 gewohnt haufig auftrat (7300. 32 ~  ~). fanden sich in 
den Bodenfallen der 8 Untersuchungsflachen (u.a. Hausgarten. Trittflachen. 
Rasen  sowie  ein  Friedhof und  eine  aufgelassene  HausmOll-Deponie) 
insgesamt lediglich  2  Mannchen.  Veranderte Vegetations- und  Boden-
strukturen und vor allem wohl auch der im Anthropogenbereich niedrigere 
Grundwasserstand scheinen von  N.  triste (im Gegensatz zu  N.  /ugubre) 
nicht toleriert zu werden. 
Somit ist N. triste auch im Spreewald als sten6ke Art feuchter bis nasser 
Laubwalder einzuschatzen. Sie tritt dort syntop mit N. /ugubre auf. erreicht 
aber nicht  deren Aktivitatsdichten (4600.3400  gegenOber 20800.253 ¥  ~). 
Das Belegmaterial zu N. triste (n=80) gestattet auch eine phanologische 
Bewertung. MARTENS (1978) stellte anhand eines umfangreichen Daten-
materials fest. dal1 die Art eurychron ist. Dies bestatigt sich fOr das Flach-
landvorkommen im Spreewald nicht: Mannchen traten erst ab August auf 
und erreichten ihr Aktivitatsmaximum im  November. Auch im Dezember 
und Januarwaren noch einzelne Individuen nachweisbar. Die Art dOrfte hier 
herbst-/winterreif sein.  selbst  wenn  Weibchen  vereinzelt schon  frOher 
registriert wurden (Abb.1). 
InteressanterweiseverlauftdieAktivitatskurve der  Schwesterart N./ugubre 
fast deckungsgleich (Abb.2).  Eurychronie. wie sie v.BROEN & MORITZ 
(1963: 411) fOr diese Art in Norddeutschland nachwiesen. lal1t sich an den 
Spreewald-Standorten  gleichfalls  nicht  eindeutig  erkennen.  wohl  aber 
herrscht Obereinstimmung mit den Angaben von PFEIFER (1956: ad. von 
VII-XII. Aktivitatsmaximum X-XI - vgl. MARTENS 1978). 
Aus faunistisch-tiergeographischer Sicht ist das weit nach Norden vor-
geschobene. isolierte Teilareal von N. triste im Spreewald sehr bemerkens-
wert. Die nachstgelegenen Vorkommensgebiete der  Art befinden sich nach 
TOLKE & HIEBSCH (1995) im  Oberlausitzer Bergland und  im  Zittauer 
Gebirge/Sachsen. Zu diesen Gebieten besteht Ober die Spree eine Ver-
bindung. so dal1 Verdriftung als Ausgangssituation fOr  die offensichtlich 
intakte Spreewaldpopulation nicht auszuschliel1en ist. 
44 Abb.1: Nemastoma triste (n=80;1995-1997) 
11  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 
Abb.  1: Aktivitatskurven van Nemastoma triste 
Abb. 2:  Nemastoma lugubre (n=461;1995-1997) 
11  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 
Abb. 2: Aktivitatskurven van Nemastoma lugubre 
45 Eine vergleichbare Situation erwahnt HIEBSCH (1974; Mskr.): Er fand  N. 
triste  1973 in  der Steckby-LOdderitzer-Hartholzaue (Biospharenreservat 
MiUlere  Elbe;  Sachsen-Anhalt) - ebenfalls ein we  it in  die Ebene vorge-
schobenes Vorkommen, das auf Verdriftung zurOckgehen dOrfte. 
Dank: Fur die Moglichkeit, das im Rahmen eines Biomonitoring-Programms gesammelte 
Spinnen- und  Weberknecht-Material  bearbeiten  zu  durfen,  sei  der  Verwaltung  des 
Biospharenreservats Spreewald,  Lubbenau, gedankt. 
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Aloysius  STAUDT:  Zur Verbreitung  von  Pirata  knorri 
(SCOPOLl, 1763) in Eifel, HunsrOck und Saar-Nahe-Berg-
land. 
Distribution of Pirata  knorri (SCOPOLl,  1763)  in Eifel,  Hunsriick and Saar-Nahe-
Bergland (Germany) 
Bis in jOngste Vergangenheit gab es nur geringe Kenntnisse Ober die Ver-
breitung von Pirata knorri (BOSENBERG 1903, DAHL 1908, BRAUN 1957, 
CASEMIR 1976). Erst bei intensiveren Untersuchungen der Schotter- und 
Kiesbanke alpiner Wildbache wurde die Art dort als weit verbreitet erkannt 
(Literatur s. SMIT 1997). Zum gleichen Ergebnis kommt auch SMIT (1995, 
1997), die diesen Lebensraum an den Mittelgebirgsbachen im Rheinischen 
Schiefergebirge  in  Nordhessen  untersuchte.  Ihr Schlui?>,  ..... dai?>  Pirata 
knorri auf Schotterflachen der Mittelgebirge regelmai?>ig auftritt", gab den 
Anstoi?> zu vorliegender Kartierung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 
Im Elbsandsteingebirge dagegen kennt MUSTER (1997) die Art nur von 
einer Stelle am Cunnersdorfer Bach. Trotz intensiver Nachsuche konnte er 
P. knorri an den anderen GebirgsMchen der Sachsischen Schweiz nicht 
nachweisen. 
Vorliegende Ergebnisse beruhen im wesentlichen auf  einer intensiven, 
nur 2 Wochen dauernden Rasterkartierung im Juli 1998. Grundraster ist die 
Topographische Karte1:25000 (Flachengroi?>e ca. 12X11 km). Nachgesucht 
wurde vor allem an kleinen FIOssen, hauptsachlich an BrOcken in kleinen 
Ortschaften bzw. an KiesMnken, die von einer im gleichen Tal verlaufenden 
Strai?>e aus einsehbar sind. 
Im Verlauf  der  Kartierung stellte sich schnell heraus, dai?> die Art auch an 
kleineren  Bachen,  sofern  sie KiesMnke besitzen,  vorkommt.  Dadurch 
steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Nachweis fOr fast alle Mei?>tischblatter 
des Untersuchungsgebietes zu erhalten, betrachtlich an. 
Abb. 1 zeigt die ermittelten Vorkommen von Pirata knorriim Saar-Nahe-
Bergland, im HunsrOck und in der Eifel. Die Art tritt an den Bachufern dieser 
Mittelgebirgslandschatten als haufige und eudominante Art auf. Begleitarten 
sind die drei Oedothorax-Arten Oe. retusus, Oe. agrestis und Oe. apicatus. 
47 Abb.  1: Verbreitung von  Pirata knorri in  Eifel, HunsrOck und Saar-Nahe-
Bergland. Grundraster: Topographische Karte1:25000 
48 Ganz selten wurden im gleichen Habitat Einzeltiere von Pirata hygrophilus 
und Pirata piraticus angetroffen. 
Nur in wenigen Fallen wurden ausgedehnte Schotterbanke ohne Pirata 
knorri angetroffen: 
Entlang der Mosel hinter der Staustufe Treis-Karden finden sich breite 
und kilometerlange Kiesbanke, die offenbar nicht besiedelt sind. An der 
Nied (Muschelkalklandschaft, Saarland)  finden sich nurwenige, abergror..e 
Kalkschotterbanke, auf  denen die Art ebenfalls vergeblich gesucht wurde. 
Besiedelte Bache und FlUsse: 
Our 
TK 5603/4  R 2523.01  H 5574.93  Auw-Wischeid (29.08.98) 
TK5802/2  R 2510.46  H 5557.93  Uitzkampen-Welchenhausen (29.08.98) 
TK 5902/4  R 2510.06  H 5543.22  sOd I. Rodershausen (Lux.) (29.08.98) 
TK 6103/2  R 2518.08  H 5528.29  Ammeldingen a. d. Our (10.07.98) 
Auwbach 
TK 5604/3  R2525.23  H 5574.14  ostl. Auw bei PrOm (29.08.98) 
Ihrenbach 
TK 5703/3  R 2517.23  H 5565.48  sOdw. Winterscheid bei Bleialf (29.08.98) 
Irsen 
TK 5803/3  R2512.13  H 5554.44  Sevening a. d. Our (29.08.98) 
TK 6002/2  R2511.07  H 5539.46  MOndung westl. GemOnd (29.08.98) 
Sauer 
TK 6104/4  R 2531.77  H 5519.80  ostl. Echternach (Lux.) (01.08.98) 
Enz 
TK 5903/4  R2522.27  H 5540.43  sOd I. Neuerburg (10.07.98) 
Radenbach 
TK 6003/2  R2523.59  H 5540.05  sOd I. Fischb.-Oberraden (10.07.98) 
Kyll 
TK 5905/4  R 2541.85  H 5545.53  Malberg bei Kyllburg (04.07.98) 
TK 6105/4  R 2546.20  H 5523.05  nordl. Kordel (04.07.98) 
Lieser 
TK 6008/3  R 2572.43  H 5531.75  LiesermOndung bei Lieser (25.07.98) 
Uer..bach 
TK 5908/1  R 2576.46  H 5548.55  westl Alf (25.07.98) 
Elzbach 
TK 5708/2  R 2581.10  H 5573.83  westl. Monreal (15.08.98) 
TK 5709/4  R2593.20  H 5566.29  Montenich (15.08.98) 
49 Nette 
TK 5609/4  R2592.57  H 5577.14  Trimbs bei Mayen (15.08.98) 
Ahr 
TK 5606/2  R 2553.99  H 5583.53  sOdost!. AhrhOtie (NRW) (15.08.98) 
Ruwer 
TK 6306/1  R 2552.70  H 5505.36  Pluwigerhammer (04.07.98) 
TK 6206/3  R 2553.22  H 5508.48  sad  I. Sommerau (28.06.98) 
Dhron 
TK 6107/4  R2566.82  H 5523.42  sad!. Neumagen-Dhron (08.07.98) 
KI. Dhron 
TK 6207/4  R2568.64  H 5510.54  west!. Dhronecken (08.07.98) 
TK6207/4  R 2571.83  H 5512.63  sad!. Thalfang (18.07.98) 
M6rsdorfer Bach 
TK 5809/4  R 2592.21  H 5554.57  sad!. Treis-Karden (15.08.98) 
Baybach 
TK 5810/1  R2600.79  H 5563.04  sad!. Burgen a. d. Mosel (11.07.98) 
Nahe 
TK 6210/2  R 2603.17  H 5514.10  Kirnsulzbach bei Kirn (09.07.98) 
TK 6210/3  R 2598.51  H 5509.65  Nahbollenbach/Nahe (05.07.98) 
TK 6309/2  R 2592.91  H 5504.67  Sonnenberg/ldar-Oberstein (04.10.97) 
TK 6308/4  R 2583.52  H 5496.90  west!. Hoppenstadten-Weierbach 
(04.10.97) 
S6terbach 
TK 6408/1  R 2577.48  H 5495.74  Sotern (17.07.98) 
Traunbach 
TK 6308/4  R 2581.95  H 5498.28  west!. Ellweiler (08.07.98) 
Hirsch-Bach 
TK 6409/2  R2592.22  H 5496.39  nordwestl. Fohren-Linden (17.07.98) 
Hambach 
TK 6309/1  R 2589.21  H 5505.79  westl. Niederbrombach (16.07.98) 
Idar-Bach 
TK6110/1  R 2598.52  H 5526.04  ostl. Rhaunen (16.07.98) 
Hahnenbach 
TK 6110/3  R2601.18  H 5520.55  nord!. Hahtnenbach (16.07.98) 
Glan 
TK 6311/3  R 3393.88  H 5498.19  GlanbrOcken/Lauterecken (05.07.98) 
Totenalb/Steinalp 
TK 6410/2  R 2605.93  H 5496.78  Rathsweiler (15.08.98) 
Jeckenbach 
TK 6211/4  R 3403.05  H 5508.10  sOdwest!. Meisenheim (15.08.98) 
50 Fischbach 
TK6209/2  R 2595.50  H 5517.92  nordl. Niederworresbach (11.07.98) 
Simmerbach 
TK 6110/4  R 2607.41  H 5521.17  nord. Hochstetten-Dhaun (09.07.98) 
Prims 
TK 6407/3  R 2563.60  H 5486.37  Bardenbach (29.09.97) 
TK 6407/3  R 2565.81  H 5487.71  Lockweiler (23.08.98) 
TK6407/4  R 2570.40  H 5488.83  MOhlfeld/Primstal (23.08.98) 
TK 6507/1  R 2562.68  H 5483.42  BOschfeld (29.09.97) 
TK6507/3  R 2561.62  H 5476.98  HOttersdorf (28.06.98) 
TK 6607/1  R 2561.75  H 5473.44  KorprichlTheelmOndung (03.10.97) 
TK6606/2  R 2560.37  H 5473.06  Korprich/Sportplatz (03.10.97) 
Wadrill 
TK6307/3  R 2563.13  H 5496.82  Grimburg (05.07.98) 
TK 6407/3  R 2564.38  H 5488.32  sOd I. DagstuhllWadern (05.07.98) 
Losterbach 
TK6307/4  R 2567.82  H 5496.58  Bierfeld/Nonnweiler (08.07.98) 
TK 6407/2  R2566.76  H 5492.17  Buweiler (25.07.98) 
TK6407/3  R 2565.99  H 5490.20  Niederlostern (06.07.98) 
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Alexander  SOHRIG,  Martin  MUSS  & Peter  SACHER: 
Nachweise von  Hahnia microphthalma fOr  Deutschland 
(Araneae: Hahniidae) 
Records of  Hahnia microphthaimafrom Germany  (Araneae: Hahniidae) 
Im Rahmen einer  Diplomarbeit (M USS 1997)  wurde  auf  einer  Streuobstwiese 
bei Duderstadt (Niedersachsen) zwischen dem 16.05. und 28.11.1996 mit 
Hilfe von Bodenfallen, Bodenphotoeklektoren und Stammeklektoren (vgl. 
MOHLENBERG 1989) die Spinnenfauna untersucht. 
Vier Weibchen von Hahnia microphthalma SNAZELL & DUFFEY 1980 
wurden  ausschlieBlich  mit  Bodenphotoeklektoren  auf Versuchsflachen 
erfaP..t, die mit Apfelbaumen bestockt waren und zwischen dem 13.07. und 
15.07.1996  gemahtwurden (leg. M. MUSS, det. A. SOHRIG, conf. K. THALER 
&  J.  WUNDERLlCH).  Ein  Weibchen  wurde  zwischen  dem  13.09.  und 
28.09.1996, ein Weibchen zwischen dem 28.09. und 13.10.1996 und zwei 
Weibchen zwischen dem 27.10. und 09.11.1996 gefangen. 
AuP..er  diesem Nachweis in  Niedersachsen gelangen zwei weitere in 
Sachsen-Anhalt.  Im  Rahmen von  Untersuchungen  im  Burgenlandkreis 
(Unstrut-Trias-Land) wurden  mit  Bodenfallen  ebenfalls  vier Weibchen 
dieser Art festgestellt: im Fangzeitraum 02.04.-01.05.1995 drei Weibchen 
(Steigra -leg. M. TROST, det. P. SACHER) sowie ein Weibchen im Zeit-
raum 09.04.-07.05.1997 (Umgebung Freyburg/Unstrut-Ieg. LandesamtfOr 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt, det. P. SACHER, conf. I. WEISS). 
U  ntersuchungsgebiete 
Niedersachsen: eine ca. 5,5 ha gro~e,  terrassenfOrmig angelegte Streuobstwiese mit Kirsch-
und Apfelbaumen am westlichen Ortsrand von Duderstadt (SW-Exposition, Hangneigung bis 
16%,  165 - 210  m  O.NN);  um  die  Jahrhundertwende  noch  mit Weinreben  bestanden 
("Duderstadter Weinberg"); geologischer Untergrund: unterer Buntsandstein; Bodentypen: 
saure Braunerde-Ranker, saure kolluviale Braunerden, Braunerden und Obergangsformen; 
Vegetation: verschiedene Auspragungen der Glatthaferwiese (Arrhenatheretum); Nutzung: 
extensive Rinderweide; Angaben nach BONING-SPOHR (1994). 
52 Sachsen-AnhaJt: (1) Steigra: f1achgrOndiger Muschelkalk-Hang, ehemals mit Trockenrasen-
Vegetation, jetzt durch Nahrstoffeintrag gestorte Variante eines Festuco-Brachypodietums 
mit lockerer Bebuschung  (oberh.  Ackerbrache);  (2)  nordl.  Freyburg/Unstrut:  NSG "Neue 
Gohle", s-exponierter Muschelkalk-Hang, frOher Weinberg, dann Schaftrift, jetzt allmahlich 
verbuschender Magerrasen mit bemerkenswerten subkontinentalen und  submediterranen 
Florenelementen (LANDESAMT FOR UMWEL  TSCHUTZ SACHSEN-ANHAL  T 1997). 
Materialaufbewahrung 
Die  vier  Weibchen  aus  Niedersachsen  befinden  sich  in  folgenden  Sammlungen:  ein 
Weibchen  Sammlung  Konrad  THALER  (Innsbruck),  ein  Weibchen  Sammlung  Jorg 
WUNDERLlCH  (Straubenhardt)  und  zwei  Weibchen  Sammlung  Alexander  SOH RIG 
(Gottingen). Alle vier Weibchen aus Sachsen-Anhalt befinden sich in der Sammlung Peter 
SACHER (Wernigerode). 
Bestimmung 
Die Weibchen sind an den reduzierten hinteren mittleren Augen zu erkennen 
und "by the double cardioid arrangement of  ducts" in der  vorderen Halfte der 
Vulva. Das Mannchen ist unbekannt (Angaben nach SNAZELL &  DUFFEY 
1980). WEISS & SARBU (1996) diskutieren taxonomische Beziehungen 
von Hahnia caeca zu Hahnia microphthalma. 
Verbreitung und Lebensraum 
Die Erstbeschreibung von SNAZELL & DUFFEY (1980) sWtzt sich auf  zwei 
Weibchen, die jeweils mit Bodenfallen erfa~twurden. Ein Weibchen wurde 
am  Lyscombe  Hill  in  der Nahe von  Piddletrenthide,  Dorset,  England, 
gefangen und das andere in der Nahe von Royston Heath, Hertfordshire, 
England, gefunden. Die beiden Fundorte sind 225 km voneinander entfernt. 
Der erste Fundort (Lyscombe Hill) lag an einem steilen, sOdexponierten 
Kalk-Magerrasen-Hang ("chalk grassland") und zeichnete sich durch eine 
gro~e Anzahl von Nestern der Ameise Lasius flavus (FABR.) aus.  Der 
zweite  Fundort  (Royston  Heath),  in  der  Nahe  von  Flachen  mit Kalk-
Magerrasen ("permanent chalk grassland"), befand sich auf  einer ehemals 
ackerbaulich ("arable field") und anschlie~end  als Weideland ("grassland") 
genutzten  Flache,  die  vor dem Aufstellen  der Bodenfallen  im  Herbst 
gepfJOgt und geeggt wurde. 
Die Angaben von HEIMER & NENTWIG (1991) und ROBERTS (1993) 
zu Hahnia microphthalma betreffen diese Exemplare. 
Der Fund  eines Weibchens von Hahnia microphthalma am "Isteiner 
Klotz" (lstein, Baden-WOrttemberg) wurde im Verzeichnis der Spinnentiere 
Deutschlands (PLATEN et al. 1995) nicht berOcksichtigt und diskutiert, weil 
53 der Nachweis nicht (mehr) belegbar war (BLlCK pers. Mitt.). Der "Isteiner 
Klotz" ist ein Auslieger aus Kalkgestein in der  Vorbergzone des sOdwestlichen 
Schwarzwaldes (SCHAFER & WITTMANN 1966). 
In  der  vorliegenden  Arbeit  werden  fOnf  Fundorte  von  Hahnia 
microphthalma aus England (2) und Deutschland (3) mit zehn nachge-
wiesenen Weibchen aufgefOhrt. Die Art  wurde ausschlier..lich in Offenland-
habitaten gefunden, wobei Kalk-Magerrasen einen "Verbreitungsschwer-
punkt" darstellen. Weitere Fundorte sind den Autoren nicht bekannt. 
Reifezeit 
SNAZELL & DUFFEY (1980) fingen je ein Weibchen zwischen dem 03.12. 
und 30.12.1975 sowie am 05.01.1976. Die hier mitgeteilten Funddaten aus 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt lassen auf  ein ganzjahriges Aufireten 
reifer Weibchen schlier..en. 
Lebensweise 
Nach SNAZELL &  DUFFEY (1980) sprechen einige diagnostische Merkmale 
(reduzierte hintere mittlere Augen, blasse Farbung) fOr  eine subterrane 
Lebensweise. Die Autoren geben als mogliches Mikrohabitat "the network 
of small fissures and solution channels found in the chalk subsoil" an; die 
Art konnte auch myrmekophil sein. Die Funde von Hahnia microphthalma 
im  Muschelkalk-Gebiet an der Unstrut (Sachsen-Anhalt) unterstreichen 
erstere Annahme.  Im  Untersuchungsgebiet in  Niedersachsen  sind  die 
geologischen  Voraussetzungen  fOr  die  Entstehung  derartiger Spalten-
systeme  nicht  gegeben.  Den  notigen  Wohnraum  konnten  allerdings 
Ameisennester (Gattung Lasius; vgl.o.) bieten, die im Untersuchungsgebiet 
in gror..erer Anzahl gefunden wurden. SNAZELL & DUFFEY (1980) halten 
es fOr unwahrscheinlich, dar.. Hahnia microphthalma mit einer Korperlange 
von 1,4 mm den (Grob-)Porenraum des Bodens bewohnt. 
Am Lyscombe Hill kommen Hahnia microphthalma und Pseudomaro 
aenigmaticus DENIS, 1966 (SNAZELL 1978) moglicherweise im gleichen 
Mikrohabitat vor (vgl. SNAZELL & DUFFEY 1980). HANGGI et al. (1995) 
geben fOr Pseudomaro aenigmaticus Hohlen und SteinbrOche als Lebens-
raumtypen an. HElM  ER & NENTWIG (1991) stufen die Art als Spalten-und 
Hohlenbewohner ein. 
54 Dank: Wir bedanken uns bei  Herrn UD  Dr.  Konrad THALER (Innsbruck) und Herrn  Jorg 
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Ingmar WEISS, Csaba SZINETAR & Ferenc SAMU:  Zur 
Taxonomie  von  Cryptodrassus  hungaricus  (BALOGH, 
1935) (Araneae: Gnaphosidae) 
Taxonomical  remarks  on  Cryptodrassus  hungaricus (BALOGH,  1935)  (Araneae: 
Gnaphosidae) 
Die  Gattung  Cryptodrassus  MILLER,  1943  mit  der  einzigen  bisher 
beschriebenen Art C.  pu/chel/us MILLER,  1943 gait bis vor kurzem als 
endemisch  fOr  sOdmahrische  und  slowakische  Xerothermstandorte 
(GAJDOS et al. 1984, BUCHAR 1997a, 1997b). OVTSHARENKO et al. 
(1994) haben die Eigenstandigkeit der Gattung bestatigt und auf  die nahen 
Beziehungen zu Synaphosus PLATNICK & SHADAB, 1980 hingewiesen. 
Ein weiterer Nachweis dieser bemerkenswerten Plattbauchspinne liegt 
aus SiebenbOrgen/Rumanien vor (WEISS & MOLDOV  AN 1998). Dieser 
Beleg stimmt mit den Merkmalen einer zweiten Art Oberein, die BALOGH 
bereits 1935 unter dem Namen Ze/otes hungaricus beschrieben hat. Die 
ausfOhrliche lateinische Diagnose von  BALOGH (1935) entspricht voll-
kommen den Beschreibungen von MILLER (1943,1947,1949) sowie den 
OberprOtten  Belegexemplaren von Mohelno (SOdmahren). BALOGH hat 
die Epigyne und den Pedipalpus nicht abgebildet und auch sein Typus-
Material (9 Exemplare, im Mai und September 1934 am Adlerberg/Sas-
hegy bei Budapest  gesammelt) ist im Budapester Museum leider  nicht mehr 
aufzufinden.  Seither wurde  die Art nur noch  von  LOKSA (1977) vom 
Adlerberg gemeldet (Belege liegen nicht vor). 
Durch den Wiederfund eines Weibchens von Z. hungaricus am Locus 
typicus (in einem Trockenrasen, Seseli leucospermo-Festucetum pallentis) 
wird es moglich, die Synonymie der beiden Arten aus Ungarn und Mahren 
vorbehaltlos  zu  bestatigen  (Abb.  1-2).  Die  VolIstandigkeit  der  Erst-
beschreibungen von BALOGH und MILLER sowie die Behandlung der Art 
durch  OVTSHARENKO et al.  (1994) erObrigen  eine ausfOhrliche  Neu-
beschreibung. 
Bereits BALOGH (1935) hatdaraufhingewiesen, dal1 seine Exemplare 
moglicherweise  nicht  Ze/otes,  sondern  einer  eigenstandigen  Gattung 
angehOren ("Oculorum situs, forma partium genitalium etc. omnibus Ze/otibus 
56 adeo disimilis, ut speciem hanc novam non sine dUbitatione generis huic 
adnumeraverim. Fortasse ad genus proprium pertinet?"). 
Die Taxonomie der Art la!!.t sich wie folgt zusammenfassen: 
Cryptodrassus hungaricus (BALOGH, 1935)  novo comb. (Abb. 1-4) 
1935  Zelotes hungaricus BALOGH: 18-21  (O~,  <3 ) 
1943  Cryptodrassus pulchel/us MILLER: 2-6, Taf.  I, Abb.  2-6  (O~) novo syn. 
1947  C. pulchel/us, - MILLER: 55-57, Taf. 11, Abb. 4abc [+ Abb. 1d, unter "Lathys incertus'l 
1949  C. pulchel/us, - MILLER:  96-98, Tat.  11,  Abb.  13-23  (0 (3) 
1971  C.  pulchel/us, - MILLER: 81, Abb. 13-14 
1977  Z.  hungaricus, - LOKSA: 14-15. 
1994  C.  pulchel/us, - OVTSHARENKO et al.: 2-3, Abb. 7-11 
1998  C.  pulchel/us, - WEISS & MOLOOvAN: 522-523, Abb. 1-4 
Es ergibt sich somit eine interessante Paraliele zu Sintula spiniger (BALOG  H, 
1935) (Linyphiidae), die in der  gleichen Veroffentlichung Ober den Adlerberg 
unter dem Namen Microneta spinigera beschrieben und sodann als Sintula 
buchari MILLER, 1968 ein weiteres Mal anhand von Exemplaren aus der 
SOdslowakei benannt wurde. 
Der Name "hungaricus" wurde spater bei  der Gattung  Zelotes  ein 




Budapest,  Sas-hegy  (Adlerberg),  Locus  typicus  von  Z.  hungaricus,  1  ~,  5.9.1994  leg. 
SZINETAR & SAMU, Saugprobe mit O-vac-Gerat (Hung. Nat. Hist. Museum Budapest) 
Tschechische Republik 
Moravia, Mohelno, Locus typicus von C. pulchel/us, 1  <3 ,1 ~, Coil. MILLER (P6A - 673, in Zool. 
Abt. National Museum Prag) 
Rumanien 
SiebenbOrgen,  Kreis Tg.  Mures/Neumarkt, Hangsteppe bei  Iclanzel 1  <3,  8.-19.7.1997 leg. 
MOLOOvAN,  Bodenfallen  (Biologie-Zentrum  des  Oberosterreichischen  Landesmuseum 
Linz-Oornach) 
57 Abb 1-4. Cryptodrassus hungaricus (BALOGH, 1935). EpigyneNulva (1,2) 
und linker Pedipalpus von prolateral (3, 4). 
1)  Sas-hegy bei Budapest; 2-3) Mohelno, SOdmahren (nach MILLER 1943, 
1949); 4) Iclanzel, SiebenbOrgen (nach WEISS & MOLDOvAN 1998). 
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Alexander SOHRIG (1996): Untersuchungen zum raumli-
chen  Verteilungsmuster  von  Spinnen  (Araneida)  der 
Bodenzone in einem Kalkbuchenwald: Eine Analyse auf 
der Ebene der Makroskala. Diplomarbeit Georg-August-
Universitat Gottingen, 123 S. 
Investigations of  spatial distribution models for spiders (Araneida) in 
the  ground  zone of a  limestone  beech  wood:  an  analysis  at  the 
macroscale level. Diploma thesis, Georg-August-Universitat Gottingen 
In  meiner Diplomarbeit habe ich  den  Versuch  unternommen, in  einem 
zusammenhangenden  Landschaftsausschnitt mit Hilfe von Bodenfallen 
und  anhand von Umwelt-Parametern als verteilungspragende Faktoren 
(z.B.  Exposition,  Hangneigung,  Hauptbaumart,  Alter der Baumschicht, 
Bodenfeuchte)  die  Verteilungsmuster von  Spinnen  der Bodenzone  zu 
analysieren. Diese Umwelt-Parameter sind leicht meBbar und werden mit 
Verteilungsmustern ausgewahlter Arten in Beziehung gesetzt. Hierbei wird 
angenommen, daB von den Umwelt-Parametern direkte (z.B. Bodenfeuchte) 
oder indirekte Wirkungen auf  die Arten ausgehen. Unter  indirekten Wirkungen 
wird  dabei  die  Korrelation  der  Umwelt-Parameter  mit  Kausalfaktoren 
verstanden, welche nicht direkt gemessen werden konnten (z.B. Mikroklima). 
Um Verteilungsmuster interpretieren zu konnen, werden die gefundenen 
Arten autokologisch charakterisiert. AbschlieBend werden die einzelnen 
Umwelt-Parameter als verteilungspragende Faktoren diskutiert. 
UNTERSUCHUNGSGEBIET 
Das ca.  380 ha groBe Untersuchungsgebiet (280 - 425 m O.NN) liegt im 
sOdniedersachsischen Bergland im sOdlichen Teil des Gottinger Waldes 
etwa  7 km  sOdostlich  des  Stadtkerns von  Gottingen.  Der geologische 
Untergrund des Untersuchungsgebietes wird durch den unteren Muschelkalk 
gebildet (NAGEL & WUNDERLlCH 1976). 
60 Das Klima des Untersuchungsgebietes ist subatlantisch bis submontan mit 
einem Jahresniederschlag von ca. 700 mm (DAMMANN 1969). Bei einer 
Temperaturjahresschwankung von 17 °C  ist ein leicht kontinentaler Einschlag 
gegeben (DIERSCHKE 1989). 
Die Flache des ehemaligen Sonderforschungsbereichs (SFB) 135 der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ist Teil des Untersuchungs-
gebietes. Boden undVegetation der  SFB-Flachewurden genauer untersucht: 
Bei den Bodentypen handelt  es sich um flachgrOndige Kalkrendzinen, Terra 
fuscen,  Braunerden, Parabraunerden Ober  L6r..lehm  sowie Obergangs-
formen (THOLE & MEYER 1979) und bei den untersuchten Buchenflachen 
um ein Melico-Fagetum der Subassoziationsgruppe von Lathyrus vernus 
mit submontanem Charakter (DIERSCHKE 1989). 
METHODIK 
Die  Auswahl  der  Bodenfallen-Standorte  erfolgte  mit  Hilfe  des  Geo-
graphischen Informationssystems (GIS) ARC/INFO, mit dem flachenhaft 
verfOgbare  Informationen  verarbeitet werden  k6nnen  (DaRING  1994). 
Gespeicherte Datenbestande und damit Datengrundlage im GIS sind ein 
digitales Gelandemodell, Forsteinrichtungsdaten sowie Daten derforstlichen 
Standortkartierung. Von diesen Datenbestanden wurden zur Analyse von 
Verteilungsmustern folgende Umwelt-Parameter verwendet: Exposition, 
Hangneigung, Hauptbaumart, Alter der Baumschicht und Bodenfeuchte. 
In die Auswertung wurden 31  Spinnenarten einbezogen, fOr die eine 
adaquate Erfassung mit Bodenfallen an  genom  men wurde und weitere fOnf 
Arten, die  zwar nicht adaquat, aber  in hohen Individuenzahlen nachgewiesen 
wurden. Der Anteil der  36 Arten an der  Gesamtindividuenzahl betragt 94%. 
Zur  Untersuchung der  Verteilungsmustereinzelner  Arten wurden Umwelt-
Parametermitfiachenhaftem Bezug (Exposition, Hangneigung, Hauptbaum-
art, Alter der Baumschicht und Bodenfeuchte) und Umwelt-Parameter, die 
punktf6rmig gemessen wurden (Kronenschlur.., Deckungsgrad der Kraut-
schicht, Humusform, Dicke der  Laubauflage, Deckungsgrad der  Laubauflage 
und die Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. 1992), einbezogen. 
Um  Verteilungsmuster  beschreiben  zu  k6nnen,  wurden  folgende 
Gesichtspunkte differenziert: 
regionale ArealgroBe: flachendeckend - lokal begrenzt; 
Frequenz im Areal: hoch - niedrig; 
Aktivitiitsabundanz in den Bodenfallen: hoch - niedrig. 
61 Ober die Berechnung von mittleren Aktivitatsabundanzen pro  Me~stufe 
bzw.  Klasse  der jeweiligen  Umwelt-Parameter  wurden  Beziehungen 
zwischen Verteilungsmustern und  Faktoren aufgezeigt und  an hand von 
Literaturangaben zur Autokologie der einzelnen Arten aus einer integrie-
renden biologischen Sicht Kausalerklarungen versucht. 
DATENGRUNDLAGE (BASISERHEBUNG) 
Mit Hilfe von 189 Bodenfallen wurden von Juli 1994 bis Juli 1995 insgesamt 
22356  Spinnen  erfa~t.  Davon  waren  16475  Spinnen  adult  und  5881 
Spinnen juvenil. Die adulten Spinnen stellen 107 Arten, die sich aus 18 
Familien rekrutieren. Durchschnittlich wurden wahrend des Untersuchungs-
zeitraumes 18 Arten (min. 12 bis max. 31 Arten) und 871ndividuen (min. 33 
bis max. 271  Individuen) pro Bodenfalle erfa~t. 
Elf dominante Arten gegenOber fOnf rezedenten und 91  subrezedenten 
Arten  stellen  80%  der  Individuen:  die  eudominanten  Arten  Gallobius 
claustrarius und Goelotes terrestris, die  dominanten Arten Histopona torpida, 
Diplocephalus picinus,  Goelotes inermis und Pardosa lugubris sowie die 
subdominanten Arten Saloca diceros, Harpactea lepida, Apostenus fuscus, 
Walckenaeria corniculans und Walckenaeria cucullata (Dominanzklassen 
nach PALlSSA  etal. 1979 zit. nach MOHLENBERG 1989). Die Nomenklatur 
richtet sich nach PLATEN et al. (1995). 
ERGEBNISSE 
Bei einigen Arten war keine Korrelation der  Verteilungsmuster mit Umwelt-
Parametern erkennbar, z.B. bei Diplocephalus picinus, Goelotes inermis. 
FOr  spezifische Verteilungsmuster einiger Arten  konnten keine Kausal-
erklarungen gefunden werden.  So hatten z.B.  die Arten  Lepthyphantes 
tenebricola,  Walckenaeria  cuspidata und Amaurobius fenestralis nur in 
Teilarealen des Untersuchungsgebietes eine hohe Frequenz. FOr weitere 
Arten war  eine lokale Haufung von Fundorten mit hohen Aktivitatsabundanzen 
kennzeichnend, oh ne da~  hierfOr Erklarungen gefunden werden konnten, 
z.B. bei Harpactea lepida,  Histopona torpida,  Gallobius claustrarius. Bei 
einer Reihe von  Arten  waren  Beziehungen zu  Umwelt-Parametern nur 
wenig interpretierbar, z.B. bei  Goelotes terrestris. Bei dieser Art war eine 
Abnahme der  miUleren Aktivitatsabundanz mitzunehmender Hangneigung 
sehr markant. 
62 Bei  einigen Arten ist der pragende Einflu!?>  einzelner Umwelt-Parameter 
(Exposition,  Hangneigung,  Kronenschlu!?»  interpretierbar.  Die  Arten 
Troehosa  terrieo/a,  Panamomops  mengei,  Apostenus  fuse us  und 
Hap/odrassus silvestris kommen nur im sOdlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes und hier mit hohen Aktivitatsabundanzen an Standorten mit SOd-
Exposition vor, was aufThermopraferenz der  Arten schlie!?>en la!?>t. Cybaeus 
angustiarum meidet hingegen warmebegOnstigte Standorte. Die Art ist fast 
ausschlie!?>lich  im  nordlichen Teil des Untersuchungsgebietes verbreitet 
und  kommt mit  hohen  Aktivitatsabundanzen  an  Standorten  mit  Nord-
Exposition vor. Pardosa /ugubris ist als photophil zu charakterisieren, da 
aufgelichtete Bereiche von dieser Lycoside praferiert wurden. 
Exemplarisch  werden  verschiedene  Verbreitungstypen  und  erste 
Ergebnisse  einer Analyse  von  Umwelt-Parametern  (Exposition,  Hang-
neigung) von DORNIEDEN et al. (1996) vorgestellt. Als Beispiele dienen 
drei Carabiden-Arten und drei Araneiden-Arten ( Coe/otes terrestris, Coe/otes 
inermis, Panamomops mengel). 
FAUNISTIK 
Eine kommentierte Artenliste sowie Angaben zum Artenspektrum, zu Merk-
malen der  Spinnengemeinschaft, zur Charakterisierung der  Spinnenzonose, 
zu Verteilungsmustern einiger Population  en und zur Bedeutung der  Boden-
streu fOr die Spinnenfauna sind bei SOHRIG (1997) aufgefOhrt. Diese Arbeit 
berOcksichtigt auch weitere Studien Ober die Spinnenfauna des Gottinger 
Waldes. 
Folgende Spinnenarten des Untersuchungsgebietes sind in der Roten 
Liste der Webspinnen Deutschlands (fett) und/oder in  einer der Roten 
Listen  der Bundeslander in  den  Gefahrdungskategorien 0-3  aufgefOhrt 
(PLATEN et al. 1996): 
Alopecosa  inquilina,  Centromerus  se/larius,  Ceratinel/a  seabrosa, 
Cybaeus  angustiarum,  Hahnia  montana,  Hap/odrassus  umbratilis, 
Lepthyphantes  lepthyphantiformis,  Neon  retieu/atus,  Panamomops 
mengei,  Roberlus neg/eetus,  Tapinoeyba  pal/ens,  Trichoncus simoni 
(conf. UD Or. Konrad THALER, Innsbruck), Wa/ekenaeria euspidata und 
Walckenaeria mitrata. Von  Triehoneus  simoni existiert bisher erst ein 
publizierter Nachweis aus Deutschland (BLlCK & SCHEIDLER 1991). 
63 AUSBLlGK 
Bei der  Analyse regionalerVerbreitungsmustervon Laufkafern und Spinnen 
stehen zwei Fragen im Vordergrund: (1) lassen sich nicht-zufallige Ver-
breitungsmustereinzelner  Arten beschreiben; (2) lassen sich Verbreitungs-
muster  mit Umwelt-Parametern korrelieren? Der  beschreibbare Zusammen-
hang zwischen Habitateigenschaften und dem Vorkommen von Arten bildet 
die GrundlagefOr die Ableitung von Hypothesen zur  regionalen Verbreitung 
von Arten als Voraussetzung fOr die Entwicklung OberprOfbarer Vorhersage-
Modelle. 
FOr  Goe/otes  terrestris  konnte ein  2-faktorielles Verbreitungsmodell 
entwickelt werden, das die unabhangigen Variablen Alter der  Baumschicht 
und Hangneigung enthalt (ROTHLANDER etal. 1998). Dieses Vorhersage-
Modell wurde 1997 von Axel ROTHLANDER f1achenhaft OberprOft. Es ist 
geplant, bisher erarbeitete Verbreitungsmodelle durch Einbeziehung einer 
topographischen Reliefanalyse und Anwendung multivariater Methoden zu 
verbessern. Au!1erdem soli das Verbreitungsmodell fOr Goe/otes terrestris 
auf  andere Kalkbuchenwalder (G6ttinger Wald, Leinebergland) Obertragen 
und durch eine neue Fangserie OberprOft werden. 
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Popfang 99: Symposium zu Fang-Wiederfangstudien in der  Okologie: 
Methoden, Modelle, Software und Fallbeispiele 
25. - 26. Marz 1999 in Mainz 
Am 25. und 26. Marz 1999 veranstaltet die Abteilung Okologie des Instituts 
fOr Zoologie der Universitat Mainz ein Symposium "Fang-Wiederfangstudien 
in der  Okologie" in Mainz. Schwerpunktthemen dieser  Tagung sind Methoden, 
Modelle,  Software  und  Fallbeispiele  von  Fang-Wiederfangstudien 
verschiedenerTiergruppen (Insekten, Amphibien, Reptilien, Sauger, Vogel 
u.a.). Die Vortrage werden in einem Tagungsband veroffentlicht. 
Nahere Informationen und Anmeldung bei: 
Dr. Andreas KAISER, Institut fOr Zoologie, Abt. V (Okologie), Universitat 
Mainz, Saarstr. 21, D-55099 Mainz 
Tel.: 06131/39-3856 (Sekretariat); Fax: 06131/39-3731 
email: AKaiser@falco.biologie.uni-mainz.de 
Internet: http://perdix.biologie.uni-mainz.de/Popfang/Popfang.htm 
SARA-Projekt "Nachweiskarten der Spinnen Deutschlands" 
A. Staudt hat einen ersten Zwischenbericht auf  CD-ROM zusammengestellt. 
Die  CD  enthalt ein  Erfassungsprogramm  mit Datenbanken  (rd.  35000 
Funddaten, 320 Literaturzitate), Verbreitungsbilder (PCX) von Ober 800 
Arten  incl. der zugehOrigen  Literaturzitate sowie Kartengrundlagen zum 
Import in CAD/GIS-Systeme. 
Die  CD  ist  gegen  einen  Unkostenbeitrag  von  DM  5,20  (Briefmarken) 
erhaltlich bei: 
A.  STAUDT, Reimsbacherstr. 40, D-66839 Schmelz 
Tel. 06831/46378; Fax: 06831/2228 
DFO (ISDN, FRITZ-Card) moglich: 06831/2247 
66 Aufruf zur Mitarbeit: 
Wer besitzt auswertbare faunistische Literatur, die er uns leihweise zur 
VerfOgung stellen kann? Wir suchen noch Mitarbeiter vor allem im Norden 
und Osten! 
A.  ST  AUDT, Reimsbacherstr. 40, D-66839 Schmelz 
Tel. 06831/46378; Fax: 06831/2228 
In eigener Sache 
Mit der Fertigstellung  des  vorliegenden  Heft  16 der Arachnologischen 
Mitteilungen  beendet  Dr.  Steffen  Malt  (Jena)  seine  Mitarbeit  in  der 
Schriftleitung. An dieser Stelle mochten wir ihm fOr seinen gro~en  Einsatz 
und die produktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren herzlich 
danken. 
Seine Aufgabe in der Schriftleitung der  Arachnologischen Mitteilungen wird 
in Zukunft Dr. UIi Simon (WOrzburg) Obernehmen. 
Schriftleitung und Redaktion 
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